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?????????????? (architectural elegance) ?????????????
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Bresnan) ????????? (Sam Mchombo) ??????????????????
????????????? (topic) ??????? (agreement) ??????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????*4 ?????????
*3 Whorf (1946)?Hill (2006)?????????
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? 2 ???? 3 ???????????????????????????????
?????(Huddleston & Pullum 2002)??????????????????????
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as a linguistic area"???????????????????????????????
???????????
‘an area which includes languages belong to more than one family but showing
traits in common which are found not to belong to the other members of (at least)
one of the Families’ (Emeneau 1980:124)
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????






¤???????????? (C) No. 18520345 2006-2008???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????












???????? echo word3 ??????????????????echo word????
???????????
‘It is generally a construction in which basic word formulated as CVX is fol-
lowed by an echo-word in which CV is replaced by a morpheme gi- or u- or
the like (or C is replaced by m- or the like), and X echoes the X (or VX echoes




kili????????????????????????? mara??? mara gira???




















‘I would be now, following Difﬂoth (1976b: 263-64), use his terminology: ‘ex-
pressive’ is the most inclusive term for a form class with semantic symbolism
and distinct morposyntactic properties; ‘ideophones’ are a subclass in which the
2????????????????????????????????????????????????






??? Gnanasundaram (1972), Arunachalam (1977), Kothandaraman (1983), Wiltshire (1999), Keane (2001)??
???? Bhaskararao (1977: 6)???????Murthy (1975), Sridhar (1990), Lids (2001)????? Emeneau
(1938), Gordon (1989) ?????? Emeneau (1955: 101-2) ??????????????????????
????? Apte (1968) ??????? Fitzgerald-Cole (1996), ??????? Saksena (1937), ??????














symbolism is phonological; ‘onomatopoetics’ are ideophones in which the refer-
ence of the symbolism is acoustic (i.e. imitative of sounds). Since the ideophones
may have reference not only to sounds, but to any other objects of sense, includ-
ing internal feelings as well as external perceptions (sight, taste, smell, etc.), and
since the Indo-Aryan/ Dravidian items already examined have this very wide










‘onomatopoetic forms are those displaying acoustic symbolism and having syn-
tactic and morphological properties totally different from those of verbs and
nouns. Ideophone are words displaying phonological symbolism of any kind
(acoustic, articulatory, structural) and having distinct morpho-syntactic proper-
ties; ideophones include onomatopoetic forms as a subclass. Expressive have the
same morpho-syntactic properties as ideophones, but their symbolism, if such
exists, is not necessarily phonological; expressive contains ideophones as a sub-














8??????????? (Jah Hut)??????????????????????????????? (Difﬂoth
1976a, 1976b, 2002)?????????????????? (Hendricks 2001)???????????????
??????? (Migliazza 2005)?????????????????????????? (DiCanio 2005)??
??????????????????????????????????????????????????
???????? (Benjamin 1976:177-178)??????????? (Kruspe 2004)????????????
? (Burenhult 2002:162-164)???????????? (Svantesson 1983:115-125)?????????????
???????????????????????????????????


































?????????????????? echo word ??????????????????????????
????????????????????????????????? echo word????????????
(Expressive)?????



















































???????????????????????????? (Anderson ed. 2008)?????????? (Ghosh
2008:73)???? (Anderson, Osada and Harrison 2008:231)????? (Anderson and Harisson 2008a:360)??
???????????????????? (Peterson 2008:482-3)????? (Anderson and Rau 2008:413)??

























































































































??????????????????? (c.f. Osada 1999)????????????
??????????????????????????
17?????????????????????????? (Osada 2008)?????????????????
18?????????????????? 1,2,3=??, ABL=Ablative, ANT=Anterior, COMPL=Completive,
CONT=Continuous, EMPH=Emphatic marker, EPEN=Epenthis, EXPR=Expressive, GEN=Genitive,
IND=Indicative, INTR=Intransitive, LOC=Locative, NEG=Negator, OBJ=Objective, PROG=Progressive,














(6) ini¼-do janao ako¼-bako¼ ho
˙
ro-ge.






































mogoe¼, mogoe¼-mogoe¼, mergoe¼, mergoe¼-mergoe¼, merlon˙, merlon˙-merlon˙,














(a) kusud kusud ?????????
(b) su˜ı˜ su˜ı˜ ????????????????
(c) hu¯ken hu¯ken ?????????????????????






(f) piril piril ?????????
(g) paral piril ??????????????????????????
(h) sikid sikid ?????????????











(b) jaka maka ??????????????????????
(c) jiki miki?????????????????
(d) caka maka ??????????
(e) jili mili??????????????????????
(f) jilib jilib???????????????
(g) bijir bijir ???????????
(h) jilab jolob?????????????
(i) jolob jolob?????????????















21????????????? jaka maka? caka maka?????????????????????????
?????????????????????????????????
22Sapir (1929), Jespersen (1933), Ultan (1978)
11
‘it is often said that if vowel quality is used for size symbolism, [i] will symbolize
smallness,and the lower vowels, especially [a], will symbolize largeness, with
degrees in between’ (Difﬂoth 1994:107).










































(Anderson and Harrison 2008a:360-2)????? (Anderson and Rau 2008:413)??





?????? (Anderson and Rau 2008:413) ????? (Peterson 2008:482-3) ??
?? (Anderson 2008:741-3)??????? Tag word?????????????
???????????????????????? nida sin˙gi?????? nida




?????(Anderson, Osada and Harrison 2008:230-1)23?????? (Anderson and
Harrison 2008a:360-2)????? (Peterson 2008:483)???? (Anderson 2008:741-
3)????????????????????????????????????
?????????????????




mede:r-mede:r ‘dim, dusky as faint light’
medo:r-mado:r ‘glitteringly’

















????????????????????? (Starosta 1967)?????? (Matson






















































[22] Abbi, Anvita. (1992a) Reduplication in South Asian Languages: An Areal, Typological
and Historical Study. Delhi: Allied Publishers.
[23] ———. (1992b) Contact, conﬂict and compromise: the genesis of reduplicated structures
in South Asian languages. In Dimock, Edward C., Kachru, Braj B. and Krishnamurti,
Bh. (eds.) Dimensions of Sociolinguistics in South Asia. New Delhi: Oxford & IBH
Publishing Company. pp. 131-148.
[24] ———. (1994) Semantic Universals in Indian Languages. Simla: Indian Institute od Ad-
vanced Study.
15
[25] Anderson, Gregory D.S. (2008a) Introduction to the Munda languages. In Gregory D.S.
Anderson (ed.) The Munda Languages. London and New York: Routledge. pp. 1-10.
[26] ———. (2008b) Gta¼. In Gregory D.S. Anderson (ed.) The Munda Languages. London
and New York: Routledge. pp. 682-763.
[27] ——— and K. David Harrison. (2008a) Sora. In Gregory D.S. Anderson (ed.) The Munda
Languages. London and New York: Routledge. pp. 299-380.
[28] ——— and ——— (2008b) Remo (Bonda). In Gregory D.S. Anderson (ed.) The Munda
Languages. London and New York: Routledge. pp. 557-632.
[29] ———, Toshiki Osada and K. David Harrison (2008) Ho and the other Khaerwarian lan-
guages. In Gregory D.S. Anderson (ed.) The Munda Languages. London and New York:
Routledge. pp. 195-255.
[30] ——— and Felix Rau (2008) Gorum. In Gregory D.S. Anderson (ed.) The Munda Lan-
guages. London and New York: Routledge. pp. 381-433.
[31] Anderson, Gregory D.S. (ed.) (2008) The Munda Languages. London and New York:
Routledge.
[32] Apte, Mahadeo L. (1968) Reduplication, Echo Formation, and Onomatopoeia in
Marathi. Poona: Deccan College.
[33] Arunachalam, M. (1977) Echo-words in Tamil. Journal of Tamil Studies 11: 1-10.
[34] Benjamin, Geoffrey (1976) An outline of Temiar grammar. In Philip N. Jenner,
Lawrence C. Thompson and Stanley Starosta (eds.) Austroasiatic Studies Honolulu:
The University Press of Hawaii. Part 1:129-187.
[35] Bhattacharya, Sudhibhushan (1968) A Bonda Dictionary. Poona: Deccan College.
[36] Bhaskararao, Peri. (1977) Reduplication and Onomatopoeia in Telugu. Poona: Deccan
College.
[37] Biligiri, H. S. (1965) Kharia: Phonology, Grammar and Vocabulary. Poona: Deccan
College.
[38] Bodding, P. O. (1932-1936) A Santali Dictionary. Vols. 5. Oslo: Det Norske Videnskaps
Akademi.
[39] Burenhult, Niclas (2002) A Grammar of Jahai. Lund: Department of Linguistics and
Phonetics, Lund University.
[40] Burrow, Thomas and M.B. Emeneau (1984) A Dravidian Etymological Dictionary.
Second Edition. (=DEDR) Oxford: Clarendon Press.
16
[41] Campbell, Lyle (2006) Areal linguistics:a close scrutiny. In Y. Matras, A. McMahon, N.
Vincent (eds.) Linguistic Areas: Convergence in Historical and Typological Perspective.
London. pp. 1-31.
[42] DiCanio, Christian (2005) Expressive alliteration in Mon and Khmer. University of
California, Berkeley Lab Annual Report pp. 337-393.
[43] Difﬂoth, Gérard (1968) The Irula Language: a close relative of Tamil. Ph.D. Disertation.
University of California.
[44] ———. (1972) Notes on expressive meaning. Papers from the Eighth Regional Meeting
of the Chicago Linguistic Society pp. 440-448.
[45] ———. (1976a) Jah-Hut: an Austroasiatic language of Malaysia. In Nguen Dang Lin
(ed.) Paciﬁc Linguistics: South-east Asian Linguistic Studies 2 pp. 73-118.
[46] ———. (1976b) Expressives in Semai. In Philip N. Jenner, Lawrence C. Thompson and
Stanley Starosta (eds.) Austroasiatic Studies Honolulu: The University Press of Hawaii.
Part 1:249-264.
[47] ———. (1979) Expressive phonology and prosaic phonology. In Studies in Thai and Mon-
Khmer Phonetics and Phonology. Bangkok: Chulalongkong University Press. pp. 49-
59.
[48] ———. (1994) i: big, a: small. In Leanne Hinton, Johanna Nichols and John Ohala (eds.)
Sound Symbolism. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 107-114.
[49] ———. (2002) Les expressifs de Surin et où cela conduit. Bulletin de l' Ecole Française
d’Extrême Orient 88:261-269.
[50] Emeneau, Murray B. (1938) Echo-words in Toda. New Indian Antiquary 1: 109-117.
[51] ———. (1955) Kolami: a Dravidian language. London: Cambridge University Press.
[52] ———. (1956) India as a linguistic area. Language 32: 1-17. In Emeneau (1980: 19-37).
[53] ———. (1969) Onomatopoeics in the Indian linguistic area. Language 45: 274-299. In
Emeneau (1980: 250-293)
[54] ———. (1980) Language and Linguistic Area. Selected and introduced by Anwar S. Dil.
Stanford: Stanford University Press.
[55] ——— and Kausalya Hart. (1993) Tamil expressives with initial voiced stops. Bulletin of
the School of Oriental and African Studies. 56: 75-86.
[56] Fernandez, F. (1968) A Grammatical Sketch of Remo: A Munda Language. Ph.D. Dis-
sertation. University of North Caroline.
[57] Fitzgerald-Cole, Jennifer (1996) Reduplication meets the phonological phrase in
Bengali. Linguistic Review 13: 305-356.
17
[58] Gasser, Michael, Nitya Sethurama and Stephen Hockema (2005) Iconicity in express-
ives: an empirical investigation. In Sally Rice and John Newman (eds.) Experimental
and Empirical Methods. Stanford: CSLI publications. pp. 1-18.
[59] Ghosh, Arun (2008) Santali. In Gregory D.S. Anderson (ed.) The Munda Languages.
London and New York: Routledge. pp. 11-98.
[60] Gnanasundaram, V. (1972) On echo words in Tamil. In Subramonian, V.I. (ed.) Proceed-
ings of the 1st Conference of Dravidian linguists. Trivandrum: University of Kerala. pp.
247-254.
[61] Gordon, Kent (1989) Echo-words among the Todas revisited. In P. Samermit and D.
Thomas (eds.) Linguistics and Worldview in Honor of Professor Kenneth L. Pike.
Bangkok: Thammasat University and Summer Institute of Linguistics Language Re-
search and Development Project. pp. 113-143.
[62] Grifﬁths, Arlo (2008) Gutob. In Gregory D.S. Anderson (ed.) The Munda Languages.
London and New York: Routledge. pp. 633-681.
[63] Hendricks, Sean (2002) Bare consonant reduplication without prosodic templates: ex-
pressive reduplication in Semai. Journal of East Asian Linguistics 10:287-306.
[64] Hettiaratchi, D. (1959) Echo words in Sinhalese. University of Ceylon Review
17(1):247-50.
[65] Hoffmann, John (1903) Mundari grammar. Calcutta: Government Press.
[66] ———. (1930-78) Encyclopaedia Mundarica (=EM.) Patna: Government Press.
[67] Jespersen, O (1933) Symbolic value of the vowel i. In Linguistica: Selected Papers of
O. Jespersen in English, French and Germany. Copenhagen: Levin and Munksgaard.
pp. 283-301.
[68] Jha, C., K. Sadanand, and K.G. Vijayakrishnan (1997) Some salient properties of echo
word formation in Indian Languages. in M. Hariprasad, H. Nagarajan, P. Madhavan and
K.G. Vijayakrishan (eds). Phases and Interfaces of Morphology. Hyderabad: CIEFL
Publications. pp. 134-148.
[69] Keane, Elinor. 2001. Echo words in Tamil. D. Ph. Thesis, Merton College, Oxford.
(http://users.ox.ac.uk/ sjoh0535/Thesis/)
[70] Kothandaraman, P. (1983) A note on the echo words in Tamil. Journal of Asian Studies
1: 165-169.
[71] Krishnamurti, Bh. (2003) The Dravidian Languages. Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press.
[72] Kruspe, Nicole (2004) A Grammar of Semelai. Cambridge: Cambridge University
Press.
18
[73] Lids, Jeffrey (2001) Echo reduplication in Kannada and the theory of word-formation.
The Linguistic Review. 18(4):375-394.
[74] Mahapatra, K. (1976) Echo-formation in Gta¼. In Philip N. Jenner, Laurece C.
Thompson and S. Starosta (eds.) Austroasiatic Studies. Part 2: 815-831.
[75] Masica, Colin. (1976) Deﬁning a Linguistic Area: South Asia. Chicago: University
Press of Chicago.
[76] ———. (1991) The Indo-Aryan Languages. Cambridge: Cambridge University Press.
[77] Matras. Y., A. McMahon, N. Vincent (eds.) (2006) Linguistic Areas: Convergence in
Historical and Typological Perspective. London: Palgrave Macmillan.
[78] Matson, D. M. (1964) A Grammatical Sketch of Juang. Ph.D. Dissertation. University
of Wisconsin.
[79] Maynard, Senko K. (2005) Expressive Japanese. University of Hawaii Press.
[80] Migliazza, Brian (2005) Some expressives in So. Ethnorema 1 (Online Journal
http://www.ethnorema.it/)
[81] Munda, RamDayal (1976) Some formal features of traditional Mundari poetry. In Philip
N. Jenner, Laurece C. Thompson and S. Starosta (eds.) Austroasiatic Studies. Part 2:
843-871.
[82] Murthy, M. Chidananda. (1975). Formation of echo-words in Kannada. In G.N. Reddy
and P. Somasekharan Nair (eds.) Proceedings of the 2nd All India Conference of
Dravidian linguists. Trivandrum: University of Kerala. pp. 158-164.
[83] Muysken, Pieter (ed.) (2008) From Linguistic Areas to Areal Linguistics. John Ben-
jamins.
[84] Osada Toshiki (1991) Notes on linguistic convergences in Chotanagpur area. In Sanjay
Bosu-Mullick (ed.) Cultural Chotanagpur: Unity in Diversity. Delhi: Uppal. pp. 99-
119.
[85] ———. (1992) A Reference Grammar of Mundari. Tokyo: ILCAA, Tokyo University of
Foreign Studies.
[86] ———. (1999) Experiential constructions in Mundari. Gengo Kenkyu: Journal of Japan-
ese Linguistic Society 115:51-76.
[87] ———. (2008) Mundari. In Gregory D.S. Anderson (ed.)Munda languages. London and
New York: Routledge. pp. 99-164.
[88] Patnaik, Manideepa (2008) Juang. In Gregory D.S. Anderson (ed.) The Munda Lan-
guages. London and New York: Routledge. pp. 508-556.
19
[89] Peterson, John (2008) Kharia. In Gregory D.S. Anderson (ed.) The Munda Languages.
London and New York: Routledge. pp. 434-507.
[90] Ramamurti, G. V. (1938) Sora-English Dictionary. Madras: Government Press.
[91] Saksena, Baburam. (1937) Evolution of Awadhi. Allahabad: Indian Press.
[92] Sapir, Edward (1929) A study in experimental symbolism. Journal of Experimental
Psychology 12: 225-239.
[93] Singh, Amar Bahadur (1969) On echo words in Hindi. Indian Linguistics 30: 185-195.
[94] Sridhar, S. N. (1990) Kannada. London: Routledge.
[95] Starosta, Stanley (1967) Sora Syntax: A Generative Approach to a Munda Language.
Ph.D. Dissertation. University of Wisconsin.
[96] Svantesson, Jan-Olof (1983) Kammu Phonology and Morphology. Lund: CWK
Gleerup.
[97] Trivedi, G. M. (1990) Echo formation. In Krishan, S. (ed.) Linguistic traits across lan-
guage boundaries (a report of All India Linguistic Traits Survey). Calcutta: Director
General, Anthropological Survey of India. pp. 51-82.
[98] Turner, R.L. (1966-71) A Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Languages.
(=CDIAL). 3 Vols. London: Oxford University Press.
[99] Ultan, R. (1978) Size-sound symbolism. In J. H. Greenberg, C. R. Ferguson and E.
A. Moravcsik (eds.) Universals of Human Language: Phonology. Stanford University
Press. pp. 527-568.
[100] Urban, Meteusy (2007) Deﬁning the linguistic area/ league: an invitation to discussion.
Studia Linguistica 124:137-159.
[101] Williams, J. (1991) A note on echo word morphology in Thai and the languages of
South and South-East Asia. Australian Journal of Linguistics 11: 107-111.
[102] Wiltshire, Caroline R. (1999) Expressives in Tamil: Evidence for a word class. In
Rajendra Singh (ed.) The Yearbook of South Asian Languages and Linguistics, New
Delhi/Thousand Oaks/London: Sage Publications. pp. 119-137.
[103] Zide, Norman (1976) A note on Gta¼ echo forms. In In Philip N. Jenner, Laurece C.
Thompson and S. Starosta (eds.) Austroasiatic Studies. Part 2: 1335-1334. ———. (2008)













?? to be hungry
2. ???? ael-pael
???????????????ael^ -p!el^
















??????ak!b!kI , p!r'fAn! honA.
??????????????????????????????????????
???

























???????????????ak  w! -b!k  w!








?? to ﬂow in a rolling manner
7. ???? akul-bakul
???????????????ak  l^ -b!k  l^
?????? Eh!c!Ek!cAnA , p!r'fAn! honA.
?????????????????????????







?? (1) imprsl., denotes the feeling experienced in a disordered stomach of the move-
ment of its contents hither and thither (not directly descriptive of the rumblings gener-

































?? (1) disorder, a disorderly state of things. (2) perturbation of mind; (1) to put out
of order, to put into disorder (2) to cause confusion in someone else’s mind, to make it
impossible for.
9. ???? agul-tagul
???????????????ag  l^ -t!g  l^
?????? Eb!nA k!<DI ul!JA h  aA bAl!.
?????????
?? long shaggy hair
10. ???? an˙ka-ban˙ka





ro-ko asam-te-ko seno¼-ja-n-a. ad o
˙





???????????????a½!r^ -u½  r^ /a<g!r^ -u<g  r^
?????? iD!r! -uD!r! tAk!nA , d'K!nA.
???????????????????????????




?? to look around
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12. ???? an˙gid-tan˙gid
???????????????aE½!d^ -t!E½!d^ /a<Eg!d^ -t!<Eg!d^
?????? &yAk  l!tA s' b!d!hofI.
??????????????????????????????????????
????
??? bon˙ga-e nam-ki-¼-e-a. an˙gid-tan˙gid-ta-n-e¼ rika-ta-n-a.
????????????????????????
?? to feel suffocated
13. ???? an˙gor-san˙gor





















???????????????ac!X!R^ -uc  EX!R^ /ac!<X!< -uc  <EX!<






























??? loyon˙ acad-ucud-ta-n mena¼
???????????????
?? heaps, mounds, hillocks; to thrown earth in heaps unevenly
17. ???? aja˙ra-baja˙ra
???????????????aj!w! -b!j!w!
?????? b!JA h  aA , ul!JA h  aA.
??????????????????????????????
??? baba jan˙ ad kod jan˙ mod-re aja˙ra-baja˙ra-aka-n-a.
???????????????????????????????????
?? to make tangled
18. ???? aja-baja
???????????????aj! -b!j!
?????? bAtoM! kA b!t!<g!w! b!nAnA.
???????????????????








?????? totolI bolI bol!nA.
????????????????????
??? jagar-itun-ta-n-hon-ko aja¼-buja¼-ta-n=ko jagar-e-a.
?????????????????????????????
?? (1) to speak a language incorrectly (2) to confound or confuse smb. by threats or






???????????????aV!k!l^ -uV  k  l^

















???????????????aXoH -m!XoH /a<XoH -m!<XoH
?????? n!g  rI BASA bol!nA.
????????????????










?? to speak the Naguri dialect
22. ???? adili-badili (adola-badola)

















?????? 1. B lA B!W!kA. 2. an!jAn!.
????????????????????????
??? idu, ne ho
˙















?? all kinds, a variety of things
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26. ???? ambar-dumbar
???????????????ab!r^ -d  b!r^ /a<b!r^ -d  <b!r^
?????? 5 s' 6 m!hIn' k' b!Î' kA um| honA.
????????????????????




?? of babies over 5 or 6 months old, lively, sprightly. Also used jokingly of young
people, full of life and fun
27. ???? ãya-bãya
???????????????a<y! -b!<y!
?????? Ej!d!gI B!V! jAnA.
??????????????????????????????????????
??
??? ãya-bãya-ta-n asam-sa¼-te-¼ nir-ad-en-ja-n-a.
????????????????????????????????
?? (1)perplexity, helplessness , especially about one’s livelihood (2) expenditure that
cannot be accounted for
28. ???? alae-balae
???????????????al!e -b!l!e




?? pain, trouble, misfortune, misery destitution
29. ???? ala-jola
???????????????al! -jol!
?????? ek! hI s!m!y! k'.
???????????????????
??? inku do ala-jola-ren hon-ko ge
?????????????????????










???????????????al  H -b!l  H

















































???????????????aa½! -X!a½! /aA<g! -XA<g!










?? far away and lonely
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35. ???? ica¼-pica¼
??????????????? ic!H - Ep!c!H
?????? s!b! ko ko b!rAb!r! -b!rAb!r! m'< bA<V!nA.
????????????????????????????????
??? ne sim po
˙


































??????????????? iEs!Ew! - Es!Ek!Ew!
?????? c!<c!l! h!<sI.
?????????????????????????????












??????????????? iEw!R^ - Eb!Ew!R^
?????? pAnI m'< kIwo kI h!r!k!t' k!r!nA.
???????????????????????????






















??????????????? uk  l^ -b  k  l^






??????????????? ug  i -ug  i






??? lo|o-gao ugui-ugui-ta-n hasu-ja-¼-ñ-a.
??????????????
??????????????????????????










??????????????? uc  w  -c  b  d^ (uc  w  -c  b  w  )
?????? c!<c!l! b!ÎoM! kA aET!r! honA , aET!r! honA.
???????????????????












??????????????? uEV! -s  EV!
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??????????????? uV  l^ -p  V  l^
?????? bor' yA k!p!w' s' d!<k' j!n!v!r! yA b!Î' kA h!r!k!t' k!r!nA.
????
??????????????????????????????????????























??????????????? uX  l^ -X  b  l^ (uX  l^ -b  X  l^ )
?????? pAnI m'< X b!t' -ut!r!t' b!h!nA , pAnI m'< X  b!nA -ut!r!nA.
??????????????????????????
?? coming up and sinkung down in the stream of water.
46. ???? udul-pudul
??????????????? ud  l^ -p  d  l^
?????? dAl! yA g!w  a aAEd! pIV! -pIV! k!r! B sA b!nA d'nA.
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??? kode dal-dal-te go
˙
ta bo¯¼-ko-re ge udul-pudul-gi˙ri-aka-n-a.
??????????????????????????????????????
???????????
?? to make a dust
47. ???? udu˙ru-dugu˙ru
??????????????? ud  w  -d  g  w 
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?? quickly, up and down
48. ???? urae-barae
??????????????? ur!e -b!r!e
?????? P l! yAdA.
?????????????























1985, Hengeverd 1992, Payne 1997, Stassen 2003, Dixon 2004）．例えば以下の英語の例で，
(1a)は属性を，(1b)は等価を表すコピュラ文である． 
 
(1) a. He is a teacher.  












Daniel Long 先生（首都大学東京）にも深く感謝申し上げる． 
(2) hɛn  da  dÌ  gaam. 
he  COP the chief 







(3) pakarli maparnpa. 
man.ABS sorcerer.ABS 










述語（predicate nominal）と呼ばれることが多い（Schachter 1985: 55; Payne 1997: 114-115）．
すなわち，NP2 が述語（の一部）として分析されることが多い．  
この分析は，特にコピュラを欠く言語やコピュラが条件によって不要である言語の存
在を考慮すればごく自然の分析のように見える．しかし，Curnow (1999)，Dixon and 
Aikhenvald (2000), Dixon (2004)など，コピュラ文に関する比較的最近の類型論では，コ
ピュラ文は述語であるコピュラと 2 つの名詞句―コピュラ主語（Copula Subject; CS）と
コピュラ補語（Copula Complement; CC）―を持つ構文とされることがある．すなわち，
コピュラ補語（(4)における NP2）は主語項（NP1）と同様に，（述語の一部ではなく）述



















(6) ba=ga butu=u  aparagi-nisjai=du  a-tar. 
1SG=GEN 夫=TOP  容姿のいい-青年=FOC COP-PST 
    NP1  NP2     =FOC COP 
「私の夫は容姿のいい青年だった．」 
(7) nabjaara=a uku-munu=u ar-a-n=dooi. 
ヘチマ=TOP 大きい-DUM=TOP COP-THM-NEG.NPST=EMP 















表 1. 子音語幹動詞の定動詞屈折（屈折接辞に下線） 
                      tur-「取る」 ar- 
定動詞直説法 過去 tur-tam 「取った」 a-tam 「だった」 
        非過去 tur-m 「取る」 a-m 「だ」 
定動詞無標  過去 tur-tar 「取った」 a-tar 「だった」 
        非過去 tur-Ø 「取る」 ar-Ø 「だ」 
定動詞意志法  非過去 tur-a-di 「取ろう」 ar-a-di 「であろう」 
定動詞希求法  非過去 tur-a-baa 「取りたい」 ar-a-baa 「でありたい」 
定動詞命令法  非過去 tur-i-Ø 「取れ」 ar-i-Ø 「であれ」 
 




主題母音（thematic vowel，語幹拡張辞）が現れる（e.g. tur-a-di における-a）． 
コピュラ動詞はいくつかの形態特徴で容易にほかの動詞と区別できる．以下，コピュ
ラ動詞と語源を同じくする存在動詞語幹 ar-「ある」を例に，コピュラ動詞と非コピュラ
動詞の違いを見てみよう．これら 2 つは以下の 3 つの点で明確に区別できる． 
 
表 2. コピュラ動詞と存在動詞の区別 
 コピュラ動詞 ar- 非コピュラ動詞：存在動詞 ar- 
屈折による否定 + - 
特殊な異形態 + - 






(8) a. uri=a kagi-budur=du a-tar. 
  それ=TOP きれい-おどり=FOC COP-PST 
 「それはきれいな踊りだった．」 
b. uri=a kagi-budur=ra ar-a-ttar. 
 それ=TOP きれい-おどり=TOP COP-THM-NEG.PST 
 「それはきれいな踊りではなかった．」 
 
(9) a. macїnaka=n pai=nu=du a-tar. 
 下地島=DAT 畑=NOM=FOC ある-PST 
 「下地島に畑があった．」 
b. macїnaka=n pai=ja  njaa-ttar. 







(10) ujaki-pžtu ja-tigaa, nau=ju=mai ka-ai=du  sї-Ø. 
 金持ち-人 COP-たら 何=ACC=も 買う-可能=FOC する-NPST 
「金持ちだったら，何でも買える．」 
(11) kari=a buuciri jar-Ø=ruga=du, cїmu-kagi-munu=dooi. 
 3SG=TOP わんぱく COP-NPST=が=FOC 心-きれい-DUM=よ 
「あいつはわんぱくだが，心のきれいなやつだよ．」 
(12) kari=a giin=gami=du jar-Ø. 
 3SG=TOP 議員=EMP=FOC COP-NPST 
「あの人は議員なんだよ！」 
 
一方存在動詞は上記 3 つの環境において常に ar-である． 
 
(13) zin=nu a-tigaa,  nau=ju=mai ka-ai=du  sї-Ø. 
 金=NOM ある-CVB.CND 何=を=も 買う-POT=FOC する-NPST 
「金があったら，何でも買える．」 
(14) kabžž=ža ar-Ø=ruga=du, sїm=ma njaa-n. 
 紙=TOP ある-NPST=が=FOC 墨=TOP ない-NPST 
「紙はあるが，墨はない．」 
(15)  jukaran kutu=gami=du ar-Ø. 















(17) kari=a irav-pžtu. 





(18) kari=a irav-pžtu=du  jar-Ø. 







(19) pataki=a ar-Ø. 
  畑=TOP ある-NPST 









(20) kantja=a dusï a-tar=ca. 
  3PL=TOP 友達 COP-PST=だとさ 
  NP1 NP2 COP 
「彼らは友達だったそうだ．」【コピュラ文】 
(21) kantja=a im=kai ifï-tar=ca. 
  3PL=TOP 海=ALL 行く-PST=だとさ 
「彼らは海に行ったそうだ．」【コピュラ文ではない自動詞文】 
(22) kantja=a junaitama=u kurusï-tar=ca. 
  3PL=TOP 人魚=ACC  殺す-PST=HS 

































(24) a. kanu mama-anna=a tuurguu=nkai=du uti-tar. 
    その 継-母=TOP 通り池=ALL=FOC 落ちる-PST 
   「その継母は，通り池に落ちた．」 
  b. tuurguu=nkai uti-tar kanu mama-anna 
     通り池=ALL 落ちる-PST その 継-母 
   「通り池に落ちたその継母」 
 






(25) [naa=ga ffa=nu ssagi asï-Ø] pukaras-sa=i. 
  RFL=GEN 子=NOM 結婚式 する-NPST うれしい-NLZ=ね 
  「自分の子が結婚式（を）するうれしさ（だ）ね．」 
 
このように，伊良部語の関係節化は通言語的にも自由度が高いが，節内の名詞句のう
ちコピュラ直前の名詞句だけは関係節化が出来ない．英語では he is the great linguist と
いう基底の節から I respect him for the great linguist that he is「偉大な言語学者として彼を
尊敬している．」という関係節（を伴う文）を作ることができるが，伊良部語でこのよう
な関係節化は不可能である3．言い換えれば，英語ではコピュラ直後の名詞句 the great 
linguist が Dixon (2004)のいう Copula Complement として，すなわち述語に支配される名
詞句として関係節化の対象になるが，伊良部語では，コピュラ直前の名詞句が述語に属
しており，そのために関係節化できないと見たほうがよいだろう． 
                                                        
2
 ここでは単文のみを考慮している．複文における関係節化には制限があるが，それについ
ては Shimoji (2008b)を参照されたい． 
3







(26) a. manzjuu=nu a-tar. 
  パパイヤ=NOM ある-PST 
  「パパイヤがあった．」 
b. manzjuu=ja ar=du sï-tar. 
   パパイヤ=TOP ある=FOC LV-PST 






(27) a. uri=a sinsii a-tar. 
   3SG=TOP 先生 COP-PST 
  「彼は先生だった．」 
*b. uri=a sinsii ar=du sï-tar. 






(28) uri=a sinsii=du  a-tar. 







(29) 述語焦点化における述語の構造     
  動詞語幹=FOC  LV-INFLECTION 






(30) ba=a miz=zu=baa num-busї-munu=du a-tar. 


















な分析は出来ない．よって，(30)は 2 項を要求する他動文である．numbusïmunu は主節
の項（主語と目的語）を要求する述語として機能していると考えなければならない．も
                                                        
4




 num-busï-munu が複合語として 1 語をなしていることは以下の点から明確にわかる．まず，
上に述べたように num-busï は拘束形式であり，munu の接続によって自立する．さらに，
num-busï-munu に見られる 2 つの形態素境界に語を挿入することはできない（複合と句の区
























(31) ba=a miz=zu=baa num-busї-munu=u ar-a-ttar. 
 1SG=TOP 水=ACC=TOP 飲む-DES-DUM=TOP COP-THM-NEG.PST 
「私は水を飲みたくなかった．」【屈折による否定】 
(32) miz=zu=baa num-busї-munu jar-Ø=ruga, cjaban=nu=du njaa-n. 
 水=ACC=TOP 飲む-DES-DUM=FOC COP-PST=が 茶碗=NOM=FOC ない-NPST 
「水を飲みたいが，茶碗がない．」【異形態 jar-】 
(33) ba=a miz=zu=baa num-busї-munu. 
















る．つまり munu は，複合名詞の統語機能によって語彙的な意味が左右される． 
numbusïmunu は名詞句の主要部であるから，名詞句の修飾部に立つ連体詞による修飾




(35) ba=a miz=zu=baa daizïna num-busї-munu=du a-tar. 
 1SG=TOP 水=ACC=TOP たいへんな 飲む-DES-DUM=FOC COP-PST 
       [MODIFIER HEAD]NP 
「私は水をとても飲みたかった．」 
(36) kari=a daizïna pžtu=du a-tar. 
  3SG=TOP たいへんな 人=FOC COP-PST 
   [MODIFIER HEAD]NP 








(37) ba=a miz=zu=baa num-busї-munu-gama=du a-tar. 

















示す証拠が少なくとも 2 つ存在する． 
 
(38) ba=a [miz]=zu=baa num-busї-munu=du a-tar. 










成素だけをマークできるため（下地 2006, Shimoji 2008b），この名詞句が主節の構成素で
あることは明らかである． 
 次に，(38)を関係節化し，その目的語名詞句を関係節の外に出して修飾できる6． 
                                                        
6
 ただし，語用論的により自然なのは，num-busï-munu atar を動詞 num-busï-ka-tar（飲む
-DES-VLZ-PST）にした文である．拘束語幹 num-busï-「飲みたい」は形式名詞 munu と複合し
て名詞として自立することも，-ka によって動詞語幹化して動詞として屈折することも可能
であるが，従属節内では後者が選ばれることが多い．これは，両形式が情報構造によって使
(39) [ba=ga num-busï-munu a-tar] mizï 
   1SG=NOM 飲む-DES-DUM COP-PST 水 
  「私が飲みたかった水」 
 
関係節（角括弧内）は mizï（miz の形態音韻論的なバリアント）が基底レベルで属して



















ACC: 対格 FOC: 焦点 (N)PST: （非）過去 
ALL: 向格 GEN: 属格 PL: 複数 
CAUS: 使役 HS: 伝聞 PROG: 進行相 
COP: コピュラ INST: 道具格 Q: 疑問 
CVB: 副動詞 INT: 意志 RFL: 再帰 
DAT: 与格 LV: 軽動詞 SG: 単数 
DES: 願望 NEG: 否定 THM: 主題母音（語幹拡張） 
DIM: 指小辞 NLZ: 名詞化 TOP: 主題 
DUM: 形式名詞 munu NOM: 主格 VLZ: 動詞化 
                                                                                                                                                                  
い分けられているからである．動詞形式を使うのは述語の表す情報が前提になっている場合
である（近隣の平良語を扱っている Koloskova and Ohori 2008 を参照されたい）． 
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まず例文(1)では、場所格標識 sia の後ろに場所を表す名詞 tastas「滝」が続いており（=tia 
については後述）、述語動詞 tunghabin「隠れた」の意味を補足的に説明している。この
場所格標識 sia を本論文では前置詞 A と呼ぶことにする。 
(1)  前置詞 A 
   tunghabin      naia    sia     tastas=tia. 
   AF.hide.oneself  NOM.3PL  LOC  waterfall=OBL1.DIST 
   「彼らはその滝に隠れた」 
 
次に例文(2)では、前置詞 A（sia）に接頭辞 'i- がついた語 'i-sia の後ろに、場所を表す語
dalah「土」が続いており、それが後ろの動詞 mal'anuhu「座る」の意味を補足的に説明







2 ブヌン語 (Bunun) は、台湾の中南部（南投縣・花蓮縣・台東縣・高雄縣）で話され
ている言語で、オーストロネシア語族に属する。大きく三つの方言に分けられている 
(Li 1988)。本論文で考察の対象とするのは南部方言である。データはすべて発表者が
1994 年 8 月から 2008 年 8 月にかけて高雄縣那瑪夏郷達卡努瓦村（旧：三民郷民生村）
でおこなった調査で得られたものである。例文は主に民話テキストからとった．本論文
で用いる表記は次の通り：子音 p, b, v, m, t, z[ð], d, n, s, l[ɬʲ], k, ng[ŋ],h[χ], '[ʔ]. （s, t
は i の前で口蓋化し、それぞれ[ɕi], [ʨi]と発音される。また、s は同じ音節の中で母音 i
の後ろに来た時も口蓋化して[iɕ]と発音されることがある。）y, w は外来語を含む少数
の語にのみ用いられる。母音 a, u, i．アクセントは非弁別的である。2 音節以上からな
る語の場合、語の後ろから数えて二番目の母音を含む音節が高いピッチで発音される。 
  本稿では次の略号を用いた。ADJ: adjective, AF: agent focus, CAUS: causative prefix, 
COMP: complementizer, CONJ: conjunction, DIST: distal, HS: reportive "hearsay" 
marker, IMP: imperative suffix, INTR: intransitive prefix, IRR: irrealis marker, 
LK: linker, LF: location focus, LOC: locative, LP: lexical prefix, NEU: neutral case, 
NOM: nominative, OBL1: oblique 1, OBL2: oblique 2, PAST: past-tense infix, PF: 
patient focus, POSS: possessive, PROX1: proximal 1, PROX2: proximal 2, RDP: 
reduplication, RF: referential focus, SP: spational prefix, TM: topic marker, 1SG: 'I', 
1PLINC: inclusive 'we', 1PLEXC: exclusive 'we', 2SG: 'you(singular)', 2PL: 
'you(plural)', 3SG: 'he', 'she', 'it', 3PL: 'they'.    
  
している。本論文では、この 'i-sia のように、語基 sia に接頭辞がついた語を前置詞 B
と呼ぶことにする。 
(2)  前置詞 B 
   malimazav   'i-sia       dalah   mal'anuhu 
   directly     SP(at)-LOC  ground AFsit.down  
   「直接（何も敷かないで）地面に座る」 
 
次に例文(3)では、語基 -sian に接頭辞 'i- がついたものが、後ろに前置詞 A＋名詞（sia + 
名詞 luluman）を伴い、後ろの動詞 mutataki「糞をしている」を補足的に説明している（語
基 -sian は場所格標識 sia に語尾 -n がついたものとしておく）。本論文では、この 
'i-sia-n のように、語基 -sian に接頭辞のついた語を前置詞 C と呼ぶことにする。 
(3)  前置詞 C 
  hudas    hai,   'i-sia-n        sia  luluman  m-u-ta-taki.  
  grandpa  TM   SP(at)-LOC-N    LOC pigsty   AF-INTR-RDP-defecate 
  「おじいさんは豚小屋で糞をしている」 
 
最後に例文(4)では、「家」を表す自由形態素 lumah にじかに接頭辞 'i- がついた語が、
「家にいる」という意味の述語動詞として用いられている。本論文では、この 'i-lumah の
ように空間を表す語基に接頭辞が直接ついてできた語を空間動詞と呼ぶことにする。 
(4)  空間動詞 
   hanup       a    mabananaz  at,   'i-lumah      maluspigaz.  
   AF.go.hunt   NOM  man      and  SP(at)-house  woman  














(5)  m-ataz  [a    'asu=a]. 
   AF-die   NOM  dog=NOM.DIST 
   「その犬は死んだ。」 
(6)  ma-pataz  [kaimin]    [mas  hanvang] 
   AF-kill    NOM.1PLEXC   OBL  deer 
   「私どもは鹿を殺した」 
(7)  mauk-'ainunu-a         [sia  dalah=tan] 
   AF.LP(go.round)-round-AF.IMP LOC  ground=OBL.PROX2 







  述語の直後には、小詞 =in「もう、すでに」（新しい事態が生じたことを表す）や小詞
dau「…だそうだ」（表される事柄が「伝聞情報に基づく」ものであることを表す）などの
語が現れることがある。 
(8)  ma-daing=in    a    'uvaaz=a.  
  ADJ-big=already   NOM  child=NOM.DIST 
   「その子供は大きくなった」 
(9)  'aupa  m-u-'ampuk=in      a   bunun  hai,  pahusil-un=in      
   because AF-INTR-gather= already NOM man   CONJ  hand.out-PF=already   
 
a    titi 
NOM  meat  
   「人々が集まったので、肉を分けた」 
(10) masa taus'uvaaz=in      dau maluspigaz=a     hai,   
   when  AF.give.birth=already HS  woman=NOM.DIST  CONJ  
 
   m-ataz  a    'asu=a. 
   AF-die  NOM  dog=NOM.DIST 










近称 1(PROX1) (=in)5 =tin 
近称 2(PROX2) =an =tan 
遠称(DIST) =a =tia 
 
前置詞的格標識の体系は三項対立で、次のような体系をなす： 
 主格 (NOM) 斜格 2 (OBL2) 場所格 (LOC) 
前置詞的格標識 a, maaz=a mas / =s sia6 
 
項のうち、主格で現れるものを、本論文では「主語項 (subject argument)7」と呼ぶこと
                                                  




5 近称 1 の主格は、古くは存在したようだが、現在ではほとんど使用されない。 
6 齊莉莎(2001:71)は主格と斜格を挙げているけれども、場所格は挙げていない。 
7 ここで主語項と呼ぶ名詞句は，先行研究では「焦点の置かれている名詞句 ('focussed 
  
にする。主語項は、述語の後ろに現れるほか、題目語(topic)として述語の前に立つことも












































                                                                                                                                                  





(11) ma-pataz  [kaimin]   [mas   hanvang]  
  AF-kill  NOM.1PLEXC   OBL2  deer 
   「私どもは鹿を殺した」 
(12) pataz-un dau[=s   'isbabanal ]  [a    maaz=a  'ivut].  
   kill-PF    HS=OBL2  Isbananal  NOM  NOM    snake 

















 (13)  空間的接頭辞  
      'i- 居所（～にいる）           'u- 居所（～にいる） 
kau-/ku- 方向（～へ）           un- 方向・非過去（～へ） 
      sai- 方向・過去（～へ行った・来た） sau- 方向（～へ） 
      tauna- 到着（～に着く）        maisi- 出所（～から） 
      maka- 経由点（～を通って）      taki- 居住・出身地 
      kat- 一時的居住             'ingka- 開始点（～から） 
      kana- 依存関係（～に頼って）     sana- 目標（～を目指して） 
 
3.2 前置詞句および空間動詞に関する先行研究 
何その他(1986:101ff)は、本稿で前置詞 B 句，前置詞 C 句、空間動詞と呼ぶものを比較
し、それぞれ「“特指的地点”(specific place)」、「“確指的地点”(definite place)」、「“泛指




辞と呼んでいるものをあるものは verb として分類し、あるものは case-marking 








  ku-sia=in [ku.sia.nin] "to have gone to some place" 
 
この分析がすべてを網羅的に説明できるものではないことは、例文(3)から明らかである。
例文(3)では、前置詞 C 'i-sia-n が単独で現れており、この語尾の n は「頭子音が空であ
るのを埋めるために挿入された」とは考えられないからである。本論文では、上の kusia と 








4.1 前置詞 A 
4.1.1 統語法 
前置詞 A は場所格標識 sia のことである。つまり、三項対立である、前置詞的格標識の
体系の中のひとつである。従属部として、名詞句を義務的にとる。「前置詞 A を頭部とす
る句」（前置詞 A 句）は必ず本動詞の後ろに付随的に現れて、その付加語 (adjunct) とし
て機能する。単独で使用することはできない（例えば「彼はどこで休んだのか?」という問
いに対して「ヒノキの根元で」と答えるときには前置詞 A 句ではなく前置詞 B 句（後述）
で答えるのが一般的である）。また、英語や中国語の前置詞句とは異なり、名詞を修飾す
る機能はない。 
前置詞 A 句は、行為がおこなわれる場所や、移動の着点などを表す． 
(14) 'is-lunghu    saia     sia  taklis tu  banil=tia. 
   AF.INTR-rest  NOM.3SG  LOC root  LK  cypress=OBL1.that 
   「彼は檜の根元で休んだ。」 
(15) ka-vavaa=in       saia    mal'anuhu  sia  nusung. 
   LP(do)-hastily=already NOM.3SG  AF.sit.down  LOC mortar 
   「彼は急いで臼に座った。」 
(16) m.ati-stub     mas  'asik  at、 'is-linsup sia  tuhu. 
   AF.LP(cut)-cut OBL2  broom and  RF-insert LOC buttocks 
   「（その子は）帚を切って、尻に挿した」 
(17) 'is-linsup dau a    lukis  a   b<in>uhas=a        sia  tuhu. 
   RF-insert HS  NOM  tree  LK  break<PAST.PF>=NOM.DIST  LOC buttocks 
   「（その子はお母さんの）尻に折った木を挿したそうだ。」 
4.1.2 形態法 
 
 前置詞 A は、不変化詞である。形態法に関しては、動詞的特徴をまったく持たない。す
なわち：(a) 命令形がない。(b) 過去形がない。(c) 反復形（重複形）がない。 
 
  
4.2 前置詞 C 




  本論文で前置詞 C と呼ぶものは、-sian（または -sain）を語基とし、それに空間的接頭





る。前置詞 C の例： 
(18) a. 'i-sia-n      sia  luluman 
     SP(at)-LOC-N   LOC pigsty 
     「豚小屋にいる」 
   b. kau-sia-n     sia   'ihaipu-an=tia 
     SP(to) -LOC-N  LOC  watch.millet-LF=OBL.that 
    「鳥追いをする場所に行く」 
   c. tauna-sia-n     sia  huma 
     SP(arrive)-LOC-N  LOC field 
    「畑に着く」 
   d. p-i-sai-n-un10        sia  haili  tu zuszus 
     CAUS-SP(at)-LOC-N-PF  LOC sword LK tip 
     「刀の先に（それを）置く」 
 
4.2.2 統語機能 





(19) kau-sai-n    a    takbanuaz   sia   nas-tulkit-daingaz  
   SP(to)-LOC-N  NOM  Takbanuaz  LOC  the.late-Tulkit-mature 
   「タクバヌアズ（姓の人々）は老トゥルキット（故人）のところへ行った」 
(20) na  kau-sia-n=ta           sia  'uvaaz. 
   IRR SP(to)-LOC-N=NOM.1PLINC  LOC   child 
   「私たちはいっしょに子供のところへ行きましょう。」 
(21) maisi-sai-n=im           sia   bulbul=tia  ma-na-nakis  
   SP(from)-LOC-N=NOM.1PLEXC  LOC  Bulbul=that AF-RDP-climb 
 
                                                  
10 「～に置く」という意味の pisainun では語基が sain であって sian ではない
（*pisianun は許容されない）。ブヌン語には、共時的形態音韻規則としての音位転換
(metathesis)があり、-CiaC は（C は任意の子音を表す）すぐ後ろに接尾辞 -a, -an, -az, -un 
のいずれかが後続すると、-CaiC に交替する。pi- + sian + -un > pisainun と二つの母音
がその位置が交換するのも、この音位転換の規則によるものと推測される。 
  
   pang-na-sia    ning'av  at, 
   LP(stop)-NA-SIA  pond    and 
   「私どもはブルブル（地名）から（山を）登っていって、池のところで止まって、」 
 
B. 小詞 =in、 dau を含む節の述語として 
(22) kau-sia-n=in       sia  'inaak   tu nas-tama-hudas,    
   SP(to)-LOC-N=already  LOC POSS.1SG LK the.late-father-grandparent 
   tahu   dau  tu, 
   AF.tell  HS  COMP  
   「（彼は）私のおじいさん（故人）のところへ行って、告げたそうだ」 
(23) maka-sain=in=tia                saia     kau-nastu.  
   SP(through)-LOC-N=already=OBL1.DIST  NOM.3SG  SP(to)-downward 
   「彼はそこを通って降りた」 
(24) kin-kinuz     dau saia,     tauna-sia-n=in        dau sia  huma,  
   LP(follow)-follow HS  NOM.3SG  SP(arrive)-LOC-N=already HS  LOC field  
   hai,  kau-sia-n=in       dau   sia  dangian  m-ihaipu=tia 
   CONJ SP(to)-LOC-N=already  HS  LOC  place   AF-watch.millet=OBL.that 




 すでに述べたことだが、前置詞 C は、形態法に関して、一般の動詞とまったく同じ特徴
を持つ。すなわち：(a) 命令形がある。(b) 過去形がある。(c) 反復形（重複形）がある。 
 
4.3 前置詞 B 
4.3.1 導入 
前置詞 B は語基 -sia に、空間的接頭辞（または語彙的接頭辞）が付いて造られる。造り
は前置詞 C とよく似ているけれども、統語機能は大きく異なる11。 
 
4.3.2 統語機能 
  空間動詞や前置詞 C の取る補足成分が前置詞 A 句だったのに対し、前置詞 B が取る補足
成分は「"裸"の名詞句」(bare NP)である．この点では、前置詞 B 句は前置詞 A 句と並行的
なわけである。 
「前置詞とその補足成分との間にはいかなる要素も割り込めない」という点でも、前置
詞 B 句は前置詞 A 句と並行的である．この点は、前置詞 C とその補足成分の間に主語項や 
=in, dau などの小詞が割り込めたのと対照的である。次の例文を見てみよう． 
(25) kau-sai-n     a   takbanuaz   sia   nas-tulkit-daingaz  
   SP(to)-LOC-N  NOM  Takbanuaz  LOC  the.late-Tulkit-mature 
   「タクバヌアズ（姓の人々）は老トゥルキット（故人）のところへ行った」 







(26) ngaus  saia     kau-sia    taluhan=tia  
   first   NOM.3SG  SP(to)-LOC  hut=OBL1.DIST 
   「彼はまずその小屋へ行った」 
例文(25)では前置詞 C kausain が述語として用いられ、補足成分 sia nas-tulkit-daingaz
との間に主語項 a takbanuaz が現れている．それに対し、例文(26)では、述語は動詞ngaus
「まず先に」であり、前置詞 B 句 kau-sia taluhan=tia は後ろに現れている。 
前置詞 B 句は、前置詞 A 句とは異なり、節の先頭に現れることができる（ただし、同じ
節には主語や =in、 dau などの小詞は共起しえない）． 
(27) kau-sia   wanaul-an   hai,  padagi-an=saitia danum  a    haugu 
   SP(to)-LOC fetch.water-LF CONJ put-LF=NEU.3sg  water  NOM  container 
   「（その女は）水汲み場へ行って、水容れに水を入れた」 
(28) 'istanda=an       hai, maka-sia       huma tu  'itu-takistaulaan 
   Istanda=NOM.PROX2 TM  AF.SP(through)-LOC  field  LK  POSS-Takistaulaan 
   「イシタンダはタキシタオランの畑を通って行った」 
(29) mais  m-insuma  kata       kau-dii    na  m-aun  hai,  
   if    AF-appear  NOM.1PLINC  SP(to)-there  IRR  AF-eat  CONJ 
   kau-sia     nusung  m-al'anuhu. 
   SP(to)-LOC   mortar   AF-sit.down 
   「私たちがそこへ食事をしに行くと、（彼らは）臼のところへ行って座る」 
さらに、前置詞句は名詞句の中で、連結辞を介して、頭部名詞を修飾する（それに対し、
前置詞的動詞句が名詞修飾成分として用いられている例は今のところ採取していない）。 
(30) 'i-sia       dalah=tin       tu  bunun 
   SP(at)-LOC   earth=OBL.PROX1  LK  people 
   「この土地にいる人々」 
(31) si-daukdauk  saia    tu'ulan 'i-sia      '<in>ama     saitia  
   SP(get)-slowly  NOM.3sg  axe  SP(at)-LOC  PAST.PF-carry NEU.3SG 
   tu davaz=tia. 
   LK net.bag=OBL.DIST 
   「彼は、彼（=自分）が背負っていた網袋にある斧をそうっと手に取って」 
 
4.3.3 形態法 
 前置詞 B は、形態法に関しては、動詞的特徴を一部だけ持つ。すなわち：(a) 命令形が








(32) m-insuma  tumaz=a      kau-sia     bunun=tia. 
   AF-appear  bear= NOM.DIST  SP(to)-LOC   human= OBL.DIST 
   「その熊がやってきて、その人の所へ行った」 
(33) kilim   'ismuut,  'an-sapah-un       pun-sia        sasbinaz=tia. 
   AF.search grass  LP(carry)-in.mouth-PF  CAUS.SP(to)-LOC  chief=OBL.DIST 





(34) kalin-sasu-un=s     pais   ma-sinap,  kalin-na-sia      litu=tia. 
   LP(chase)-soon-PF=OBL2 enemy  AF-chase   LP(chase)-NA-LOC  Litu=OBL1.DIST 
   「すぐに敵が追いかけてきて、リト（地名）まで追いかけてきた．」 
(35) na 'is-takunav=ta    sain     ma-kau-na-sia      taklis tu 'asik.  
   IRR RF-throw=OBL.1PLINC NOM.PROX AF-LP(throw)-NA-LOC  root LK hemp.palm 
   「私たちは、これをシュロの根元に捨てましょう」 
 
以上見てきたことから、前置詞 B について次のことがわかった． 
一．前置詞 B は前置詞 A と共通する構造上の性質を持ちながら、統語的にも意味的にもそ
れよりずっと動詞に近い性質を持つ。 





三つの方言における「前置詞」を比較すると、前置詞 B と前置詞 C の間に形式上の区別
があるのは、南部方言のみであって、北部方言および中部方言では両者に形式上の区別が
ないことがわかる。 


























                                                  
12 何その他(1986)は前置詞 C の語基を sia + -an と分析している（接尾辞 -an は場所名
詞をつくるのに使われる接尾辞である）。しかし，そうした分析を支持する事実は今のと
ころ見つかっていない。そのため，本論文では前置詞の語根 -sia と関連づけながらも、語




（前置詞 C の語尾 -n を屈折接辞と考えることになる）。そのような分析は、例えば英語
の形容詞 sharp と副詞 sharp-ly の間に屈折の関係を認めるのと似ている。また、同じ接頭
辞を共有する前置詞 B と前置詞 C がほんとうに同じ意味を表すのか、今後の詳しい調査が
必要である。 
  
(36a)  ('i-)ha'an=cia    quma. (Northern) 
      at-LOC=NOM.3SG   field 
「彼（彼女）は畑にいる。」 
(36b)  ('i-)ha'an=aipa   quma. (Central) 
      LOC=NOM.3SG  field      「彼（彼女）は畑にいる。」 
(36c)  'i-sia-n   saia      sia   huma. (Southern) 
      at-LOC-N  NOM.3SG  LOC  field      「彼（彼女）は畑にいる。」  
北部方言および中部方言の前置詞 A および前置詞 B に命令形を作る接尾辞がつく。それ
に対し、南部方言では、前置詞 A, B には命令接尾辞をつけることができない。命令接尾辞
は前置詞 C につけなければならない。 
 
(37a)  'i-ha'an-a nata'=ta     munungqu. (Northern) 
      LOC-IMP outside=OBL1 AF.sit.down 
「家の外で座りなさい。」 
(37b)  ('i-)ha'an-a nata'=ta      ma-lungqu. (Central) 
      LOC-IMP  outside=OBL1  AF-sit.down 
「家の外で座りなさい。」 
(37c)  'i-sain-a     sia   nata=tia     m-al'anuhu. (Southern) 
      at-SIAN-IMP  LOC  outside=OBL1  AF-sit.down 
「家の外で座りなさい。」 
(38a)  p-i-ha'an-i       nata'=ta     ma-daimpuc. (Northern) 
     CAUS-at-LOC-IMP  outside=OBL1 AF-put.away 
「家の外に（それを）しまいなさい。」 
(38b)  (p-i-)ha'an-i      nata'=ta     ma-sangkun. (Central) 
     CAUS-at-LOC-IMP  outside=OBL1   AF-put.away 
「家の外に（それを）しまいなさい。」 
(38c)  p-i-sain-av       sia  nata=tia    ma-sangkun. (Southern) 






けることができる。すなわち、名詞的な表現（前置詞 A 句）と動詞的な表現（前置詞 C 句）
が両極にあり、その間に中間的な表現（前置詞 B 句）があると考えられる。そのうち、前


















 形態 統語 
 過去 重複 命令 単独使用13 節頭14 主語項 =in dau 従属部 
前置詞 A － － － －(??) － － － － 裸の名詞句 
前置詞 B ＋ (＋) － ＋ ＋ － － － 裸の名詞句 
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kna???????????????? (??? ¿kna ¿gi ¿d-
?????????????)???????????????
¤ ????????????? 22 ????? (2005 ? 3 ? 21 ?) ?????????????????
??????????????????????? (2005? 4? 15?)???????????????








?????? /i, e, a, o, u/??????? /p, b,
m, t, d, n, k, g, s, l, r, w, y/???????????
?? /a/ vs. /a:/ ??????/b, d, g/ ? /p, t, k/ ?
??????????????????? [mb, nd, Ng]????????? [p, t, k]??
????????????? /e/?????????????????????????
???? /i/????????????????????????? [1]????????






























??? (??) ?????? (Lang, 1975; Piau, 1981; Rumsey, 2002; Heeschen, 1982) ??
????????? (?????) ?????? (Laycock, 1975, 1986; Osmond, 2001;














1) In the West we are accustomed to thinking of perception as a physical rather than cultural act. The five senses
simply gather data about the world. Yet even our time-honoured notion of there being five senses is itself a
























3) The objective, intellectual side of our mental life seems to be regularly linked with the sense of vision,
although other senses ... occasionally take on intellectual meanings as well. (Sweetser, 1990, 37)
[H]earing is connected with the specifically communicative aspects of understanding, rather than with
intellection at large. (It would be a novelty for a verb meaning “hear” to develop a usage meaning “know”
rather than “understand,” whereas such a usage is common for verbs meaning “see.”) (Sweetser, 1990, 37)
4)
... Australian languages regularly recruit verbs of cognition like ‘think’ and ‘know’ from ‘hear’ rather than
‘see’ ... (Evans & Wilkins, 2000, 547)
5) This inability to analyse private experience, as opposed to social behaviour, the paradigm of the knowable, is
well illustrated by ethnographic evidence from the Ommura, of the Eastern Highlands Province of Papua New
Guinea. Like many primitive peoples in New Guinea and elsewhere, the Ommura use the same verb (iero) for
‘understanding’ or ‘comprehending’, and the ‘hearing’ of a sound etc. ... (The equation of ‘understanding’
with hearing is very common in primitive society and is, of course, quite consistent with the statements of






















The Gahuku-Gama [of New Guinea] do not ascribe any importance to the brain, nor have they any concep-
tion of its function. Cognitive processes are associated with the organ of hearing. To ‘know’ or to ‘think’ is
to ‘hear’ (gelenove); ‘I don’t know’ or ‘I don’t understand’ is ‘I do not hear’ or ‘I have not heard’ (gelemuve).
(Read, 1955, 265n?Hallpike????????)
6) It is true that many non-Western societies use the same word for ‘think’ and ‘hear’ or for ‘know’ and ‘hear’.
But what exactly does that prove? In English one can use the word see to mean ‘understand’ (“I see what you
mean ...”), but this does not prove that the speakers of English do not distinguish the concept of ‘understand-
ing’ and the concept of ‘seeing’. (Wierzbicka, 1996, 198)
A word which is used for both ‘hear’ and ‘know’, and which can be used in a sentence incompatible with a
‘hear’ interpretation, must be interpreted as polysemous; and when one looks for syntactic differences linked





(3) ¿ere ?????(Set IV)





(4) as ?(??)?????????(???? (2) ¿mapn??)
















8) Laycock (1986)? Set VI????????????????????? ¿gapl????





























11) In New Guinea a number of languages of the Trans New Guinea family have between 60 and 150 inflecting
verbs, and all or nearly all verb roots can occur as independent verbs. These include the Chimbu-Wahgi
languages centred in the Western Highlands and Chimbu Provinces of Papua New Guinea and Kalam and its





































































































































































































































































































????????? ¿pl- ???????????????????¿pl- ???????



















































































































































































































(25) a. harim smel???????/???




































????? nN ????? ¿kan-?¿pl-??????????????????????
?????????????
[T]his doesn’t mean that in Kalam the same verb (nN) means something “fuzzy” or
intermediate between ‘know’, ‘hear’, and ‘see’ (as well as ‘think’, ‘taste’, ‘read’, ‘feel
sorry’, and so on ). Rather, we have to conclude that Kalam distinguishes lexically
between ‘know’, ‘hear’, ‘see’, and ‘smell’ as follows: nN, know; (wdn) nN, see; (tmwd)













































































































































































(38) a. ??????????? (??????????)
b. ???????? (??) (????????????????)
17) ????????????????????Viberg?????????????
With respect to the experiences, equivalents to see and hear are found in most languages of the sample, in
spite of the fact that straightforward equivalents are often lacking for feel, taste and smell (as experiences).
This could be captured by a lexicalization hierarchy that predicts which meanings are lexicalized by a
special lexical item. But this hierarchy would only hold for experiences, since it seems partly to be reversed
for the copulatives. Among them, smell seems to be one of the first to be lexicalized as a simple verbal root.
(Viberg, 1983, 136)













Wierzbicka (1996)???????????????? (semantic primitives)?????
???? (mental predicates)????????









































????? Evans and Wilkins (2000)?? 4????????????????????
? “proprioceptive”???????????????????????????????














































? 6 Williams (1976, 463)
?????????touch?? color? sound??????????????????
















?????? (???) Heine and Kuteva (2002)???????????????????
???????????????????????????????????????







1: ????2: ????3: ????CONJ: ?????DEM: ??? ¿i?DL: ???ENC.WA:
?????EXC.: ????FUT: ???MUT: ?????IND: ????INF: ????INFERRED:
???NEG: ???NONVIS: ??????PL: ???POSS: ????Q: ?????PQM: ?
????SG: ???SRD: ????SS: ????
????
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?? [Budy]????? [Nyishe]??????? [rGyalthang]????? [Sagong]?
















? (2006:479)????????? dPari?????????? snang??????????????
???????????? snang????? snang gi???????????dPari???????
?????????????????????????????????????????????
????
6????????? (2002:87, 89)?mBathang??? snang??????????????gTorwa
?????????? snang ????? “imperfective visual evidential” ????????? Bartee
(2007:369-370)????????






















????????????? snang?????????? Les Missionnaires Catholiques
du Thibet (1899:579)??????????????????snang?????? “in E. sæpe





































?????????? snang???????????? snang gi?yod?????????
????






???????????????????? [hnON, nON, hn@N, n@N, nO:]??????????
???????????˚hnON??????
kho ˚Ch@ n@ ˚hnON g@
? ? ? snang gi
??????????
kho ,@ ú@ tChoN ˚P@ ˚hnON
? ?? ??? ?? snang
??????????????
kho kON dW ˚hnON g@
? ?? snang gi
??????????
kho ˚Ch@ n@ m@ ˚hnON
? ? ? ?? snang
???????????
tCõ ndz@ ,@ tCa ˚hnON g@




kho ˚Ch@ n@ {˚hnON g@ / *˚hnON}
? ? ? snang gi / snang
??????????
???????????? snang?????????? gi???????
kho ,@ ú@ tChoN ˚P@ {˚hnON / *˚hnON g@}











??? snang + gi
??? /m@/ + snang
????? /˚P@/ + snang
?????? snang + gi
?????????????? gi????????????????snang??????
???????????????
3.2 ???????? snang? yod
sKyangtshang????????????????????? snang???? yod 13????
?????????????????????????????????????
yod??????????????????????
Na ˚Ch@ n@ joP
? ? ? yod
??????????
tCh8P ,@ ú@ tChoN ˚P@ joP
??? ?? ??? ?? yod
????????????????
Na ,@ ni wo ˚hts@ joP
? ?? ? ? yod
???????????







tCh8P ˚Ch@ n@ joP li:






Na ,@ ú@ tChoN ˚hts@ joP
? ?? ??? ? yod
?????????????????????????
Na ,@ ú@ tChoN ˚hts@ ˚hnON g@






Na ,@ ú@ tChoN ˚hts@ meP
? ?? ??? ? med
?????????????????????????????
14???yod??????????????????????/meP/??? med????????
??? med????? yod?????????????????? yod????????????
??????????????????
Na ˚Ch@ n@ meP
? ? ? med
???????????
15?????????????????????
Na ,@ ú@ tChoN ˚hts@ m@ ˚hnON







Nkho: ,8P nE ˚phAÝ ˚hnON g@
? ? ?? ?? snang gi
??????????????????
Nkho: ,8P nE ˚phAÝ joP Hdý@ reP
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?? ?? ??? ??? ??? ??? ??
??? ???? ph th úh kh qh
???? p t ú k P
?? b d ã g
??? ???? tsh tCh
???? ts tC
?? dz dý
??? ???? sh Ch Êh / xh
?? F s ù C x X h
?? z ý , K Ý / H
?? ?? m n ® N
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『車里訳語』はタイ・ルー語1と漢語の対照語彙集である (羅 1993, 西田 2000: 114)。
明代から清代にわたって編纂された、漢語と他言語との対照語彙・文例集『華夷訳語』





                                                        
1 タイ・ルー語は Li (1977) の南西タイ諸語に分類される言語である。現代タイ･ルー語景洪方言 (西双版
納傣語) の音素は以下の通り。 
子音 21  /m, n, ŋ; p, ph[ph], b, t, th[th], d, k, ʔ; ts; f, s, x, h; l; v[w~ʋ~v], j; kw[kw], xw[xw]/  
上記のうち、/m, n, ŋ, p, t, k, ʔ, v[w], j/ が末子音になりうる。ただし末子音としての/v/は音声的には[w]でし
か現れないので、以下/w/と書くことにする。 
母音 10  /i, e, ɛ, a, aː, ɔ, o, ɤ, u, ɯ/ 
声調 6  /55, 51, 13, 11, 35, 33/ 
  方言によって[x]と[kh] が音素として弁別されるところもあるが、景洪方言ではこの区別は失われている。 
2 甲・乙種本には語彙集のほかに「来文」と呼ばれる文例がついているが、丙・丁種本には語彙が収録さ
れているのみである。 














16 の「門」(部門) に分けられている。各項目は他の『華夷訳語』同様に 3 つの部分に
分かれている。 
               
(1)  
             (I) 当時のタイ・ルー語表記    :  faː(2)  
                       (以下この文字を「車里文字」と呼び、車里文字によって 
記された当時のタイ・ルー語形を「車里語形」と呼ぶ。) 
                (II) 漢語訳                 : 「空」 
 




タイ・ルーの 1 音節につき 1 字が音写にあてられている。 
現代のタイ･ルー語にも文字はあるが、車里文字とは形が異なる。どちらもインド系
の表音文字であるが、現代のタイ･ルー文字はビルマ文字に似た形の文字であり、車里
文字はタイ (Thai) 文字に似た形をしている。車里文字にはすでに羅 (1993) によって
推定音価が与えられている。それによると子音字母は 38 (高子音字 21、低子音字 17) あ
り、母音は子音字母のまわりに 10 種の母音記号や子音字を組合せて表記される。声調
記号は 2 つある。 
 本稿では羅 (1993) をもとに『車里訳語』の車里文字の転写 (transcription) を行い、
                                                        
4 羅 (1993) の記述では、『車里訳語』収録語彙数は 395 とあり、筆者が筆写したものとかなり数が異なる。
羅 (1993) が研究対象にした『車里訳語』がどこに収められている写本なのかは明らかにされていない。あ































頭子音類は 3 つあり、伝統的にそれぞれ*H(高), *M(中), *L(低) と呼ばれている。頭子音は祖語における音






低子音字のような呼び方はすなわち、祖語の頭子音類*H, *M, *L に対応していることを示している。現代
タイ・ルー語では祖語の*H, *M は合流して 1 つの類になった結果、高 (*H, *M)・低 (*L) という 2 つの種
類の子音字を持つに至った。羅 (1993) によれば車里文字も同様に高・低の 2 つの子音字類を有している。 
7 羅 (1993) の車里文字子音字母 38 を転写した形でここに挙げておく。 
 高子音字: M, N, PH, P, B, TH, T, D, KH, K, ʔ, TS, F, V, S, X, H, L, J, KW, XW 
  低子音字: m, n, ŋ, ph, p, t, kh, k, ts, f, v, s, x, h, l, j, xw 
8 例えば、(1) に挙げた項目「天」の「faː(2)」は faː の音節に声調記号(2)が振られていることを示している。 
9 音節の中核となる母音と語末子音の組合せを 16 の大きな枠組に分類したもの。 
  
破裂音の系列の一部が弱化 (「軽唇音化」) して区別されるようになった 4 つの軽唇音 
(下表では*で標示)10を加えた 40 個を採用している。 
 
(2) 『方言調査字表』に基づく初頭子音類のリスト ( [ ] 内は推定音を表す。) 
唇音 
 
幫 [p] 滂 [pʻ] 並 [b] 明 [m]  
非* [f] 敷* [fʻ] 奉* [v] 微* [ɱ]  
舌音 
 
端 [t] 透 [tʻ] 定 [d] 泥(娘) [n]  
知 [ʈ] 徹 [ʈʻ] 澄 [ɖ]   
牙音 見 [k] 渓 [kʻ] 群 [ɡ] 疑 [ŋ]  
歯音 精 [ts] 清 [tsʻ] 従 [dz] 心 [s] 邪 [z] 
照 2(荘)[tʂ] 穿 2(初) [tʂʻ] 牀 2(崇)[dʐ] 審 2(生)[ʂ]  
照 3(章)[tɕ] 穿 3(昌) [tɕʻ] 牀 3(船)[ʥ] 審 3(書)[ɕ] 禅 [ʑ] 
喉音 影 [ʔ] 喩 3(雲)[ɦ] 喩 4(以)[j] 暁 [χ] 匣 [γ] 
半舌音 来 [l]     
半歯音 日 [ȵ]     
 
















以下の 3 節では、音節末鼻音の音写状況を紹介する。つづいて 4 節で北方官話がたど
った変化をまとめておく。5 節では車里文字の音写状況を現代北京音、現代雲南音を随
時ひきあいに出しつつ観察する。6 節は全体のまとめを行う。 
                                                        
10 中古音の韻書『広韻』では幫、滂、並、明とこれら 4 つは区別されていないが、宋代の韻書『集韻』で
は区別されており、『方言調査字表』は後者にならっている。 
  
 3. 車里語形音節末鼻音の音写状況 
音節末に車里文字 m, n, ŋ をもつ車里語形は、漢字音写でも中古音で音節末鼻音をも
つ (3) の韻類で音写される。ただし音節末鼻音の調音点は無視されている。(4) は車里
文字別に音写漢字の韻類を整理したものの例の一部である。車里文字転写および音写漢
字の欄では、音写を問題にしている音節末鼻音およびその音写漢字を斜体にしてある。 














m 2 風 lum lum51 崙 -n (臻) 仑 luə̃31 lu ́n 
32 水 nam(2) nam11 南 -m (咸) nã31 nán 
64 濕 jam jam41 眼 -n (山) iɛ̃44 yǎn 
81 橄欖 MaːK(1)Pɔm(2) maːk35xam55pɔm13 漫蚌 -ŋ (江) pã22 bàng 
325 鹹 tsim tsim51 井 -ŋ (梗) tɕĩ53 ji ̌ng 
n 5 雨 Fun fun55 忿 -n (臻) fə̃22 fèn 
6 日 Taːvan(2) ta55van51 大挽 -n (山) uaŋ53 wa ̌n 
7 月 Dəːn dən55 楞 -ŋ (曽) lə̃22 léng 
37 石 Hiːn hin55 幸 -ŋ (梗) ɕĩ22 xi ̀ng 
220 舌 liːn lin11 林 -m (深) li ̃31 li ́n 
ŋ 42 江 KHɔːŋ xoŋ11nam11 控 -ŋ (通) khoŋ22 kòng 
49 泥 puŋ puŋ51 蚌 -ŋ (江) pã22 bàng 
43 城 tseːŋ tseŋ51 整 -ŋ (梗) tsə ̃53 zhěng 
109 鵰 mɛː hɛŋ(2) hɛŋ11 咩閑 -n (山) ɕiɛ̃31 xián 
192 姐 piː(2) jiŋ pi33jiŋ51 必隱 -n (臻) i ̃53 yǐn 
157 坐 naŋ naŋ33 喃 -m (咸) 南 nã31 nán 
 
車里語形-ŋ の音写に-ŋ 韻類の漢字が正しくあてられる例は、車里語形-n, -m が正しく漢
                                                        
11 通し番号 42 の xoŋ11nam11 (「川の流れが曲がったところ」の意) のほかは、現代語でも『車里訳語』の
漢語訳と意味が同じであることを示す。また、『傣仂漢詞典』では a と aːの対立を ăと a として表記してい







李 (1987: 105) によれば粤語 (広州語) は中古音の -m, -n, -ŋ の区別を現在でも保存し
ているが、現代北京語では -m, -n が -n に合流しており、閩北 (福州) ではすべてが -ŋ
に合流している。漢字音の音節末鼻音 -m は、北方ではすでに唐末に -n に合流しつつ




母音韻は (5)のようになっている (ibid: 84, 87)。 
 
(5)  
普洱 : ɑ,̃ iɑ,̃ uɑ,̃ iɛ,̃ ə̃, i ̃, uə̃, oŋ, ioŋ 
景洪 : ɑŋ̃, iɑŋ̃, uɑŋ̃, iɛ,̃ ə,̃ ĩn, uə,̃ oŋ, ioŋ 
 
景洪の音節末鼻音、鼻母音韻については、竹越 (2007: 285-286) も同じ数の韻母を挙げ
ている。 
      ã, iã, uaŋ, iɛ,̃ ə,̃ ĩ, uə,̃ oŋ, ioŋ 









(6) 中古音から近代音までの間の変化 (『切韻』から『中原音韻』まで) 
a. 有声阻害音の無声化 
b. 両唇音破裂音･鼻音から、弱化し摩擦音化した音が生まれた。 
 c. そり舌音 (知系、照 2系) と舌尖の破擦･摩擦音 (照 3系) が合流し、無声のそり舌
破擦･摩擦音になった。 
 d. 音節末の-m が-n に合流しはじめた。 
  
 e. 音節末破裂音が失われはじめた。 
 f. 声調の変化: 有声の初頭子音 (全濁声母) の上声が去声に変化 
        4 つの声調 (平上去入) がそれぞれ陰・陽の 2 類に分化 
        (分化の仕方は方言によって異なる) 
                  李 (1987: 139-142, 一部術語改変) 
 
(7) 近代音から現代音までの間の変化 (『中原音韻』以降) 
 a. 音節末-m が-n に合流する変化が終了 
 b. 介音, 主母音に [y] が現れる 
 c.  r 化音の登場 
 d. 初頭子音 ŋ の消失 
 e. 初頭子音 v の消失 
 f. 初頭子音 k, kʻ, x, ts, tsʻ, s が i, y の前で口蓋化: k, ts → tɕ 
kʻ, tsʻ → tɕʻ 
x, s → ɕ 
 g. 音節末破裂音が完全に消失 







 5.1 から 5.5 までは、車里文字の初頭子音を次のように分類して、その音写漢字との
対応を扱う: 
5.1: 鼻音字母 (車里文字 M, m, N, n, ŋ) 
5.2: 破裂音字母 (車里文字 PH, ph, P, p, B; KH, kh, K, k, KW, ʔ) 
5.3: 破擦音字母 (TS, ts) 
5.4: 摩擦音字母 (F, f, V, v; S, s; X, x, XW, xw, H, h) 
5.5: 側面音/ 接近音字母 (L, l, J, j) 
また 5.6 は音節末子音を扱う。なお、音節末鼻音については、すでに 3 節でまとめてあ
る。 
  
 5.1 鼻音字母: 車里文字 M, m, N, n, ŋ 
(8) 
車里文字 音写漢字の中古音での初頭子音類: 音写漢字例 
M m (明): 妹罵悶埋漫木覔邁命賣 
m m (明): 猛埋瞞們滿咩麻渺馬乜捫 
N n (泥): 噥閙奈怒內嫩囊農納[女奈]那 
n n (泥): 那南閙乃喃煖婻濃納迺諾 
ȵ (日): 喏 
l (来): 楞 
ŋ (疑): 凝 
ŋ ʔ (影): 厄餲恩阿 
ŋ (疑): 五 
 
 音節初頭の鼻音字母のうち、両唇音 M, m は、中古音でも両唇鼻音であった漢字で音
写される。歯茎音字母のうち、高子音字 N はやはり中古音の n (泥) 類で音写されるが、
低子音字 n はそのほかにもȵ (日), l (来), ŋ (疑) であった漢字で書写されている。 
 現在の雲南漢字音では中古音のȵ (日) 類は[z]であり (『雲南省誌』p. 143, 竹越 2007)、
現代北京音では基本的に[ʐ]である。『車里訳語』でも、ȵ (日) 類が摩擦音で発音される
ことを示す例がある (No. 121, 5.5 参照)。 
低子音字nの書写に使用されたȵ (日) 類の漢字は「喏」の 1 字のみであった (例:  No. 
97 nuKlɛː「鸚哥」喏列12; No. 181 XuːnnɔK(1)「外官」混喏) 。この字「喏」の現代雲南
漢字音は不明だが、現代北京音では 2 つの読みrě [ʐʅ]とnuò をもっている。「喏」で写さ
れた車里語形がnuK, nɔK(1) など現代北京音rě よりもnuòと初頭子音や母音の種類にお
いて近似性をもつことから、この字の初頭子音はnで読まれていた可能性が高いと考え
られる。 
『車里訳語』中には初頭子音として車里文字 ŋ が使われる項目が 5 つあるが、その 4
例が ʔ (影)類の漢字で音写され (「厄」「餲」「恩」「阿」)、期待される ŋ (疑)類で音写さ
れるのはただ 1 例である (「五」で音写)。北京音では、ŋ (疑)類はゼロへと変化したが、
中村 (2007) によればこれは北京とわずかな地域に限られた現象であって、北方全体の
状況としては ʔ (影)類を ŋ で発音する習慣が広まっていたという。車里文字 ŋ を ʔ (影)
類で多く音写している事実は、音写に使用された漢字音が北京官話以外のものであった
可能性を示している。ただし 5.2.3 で見るように、車里文字 ʔ も ʔ (影)類と ŋ (疑)類とで
                                                        
12 nuK は鳥を意味する現代語 nok33に対応する。No. 97 のほか、鳥類を表す車里語形に使われる。 
  





5.2.1   車里文字 PH, ph, P, p, B 
(9) 
車里文字 音写漢字の中古音での初頭子音類: 音写漢字例 
PH pʻ(滂): 法帕破泮胖撇 
p (幫): 扒迫 
b (並): 盆 
ph p (幫): 扒 
b (並): 盤 
P p (幫): 布半丙巴 
b (並): 別蚌罷蚌敝被 
p p (幫): 版拜博波必丙 
b (並): 蚌 
B p (幫): 播奔本并謗彪布 
b (並): 辦蚌別備 
 
まず、P, p, B すべてが p (幫), b (並)で音写されることから、音写に使用された漢字音
にも、中古から近代の北方官話で起きたような有気阻害音の無声化 (6a) が既に起こっ
ていたことがわかる。 





また PH, ph にあてられている b (並)類の 2 つの漢字(「盆」「盤」)は、どちらも中古音
で平声である。中古音で平声の有声破裂音は北方で無声有気音へ変化した。「盆」「盤」
が PH, ph の音写に使われるいっぽうで、車里文字 P, p, B の音写にあてられる b (並)類の
漢字に平声のものがないことは、音写に使用された漢字音が北方と平行的な音変化をた
どっていることを示している。 
                                                        
13 p (幫) 類がすべて有気音化したわけではなく、一般的には現代北京音でも無声無気 [p] で対応する。 
  
 5.2.2 車里文字 TH, T, t, D 
(10) 
車里文字 音写漢字の中古音での初頭子音類: 音写漢字例 
TH tʻ(透): 踏蛻探帖兔太貼 
T t (端): 敦14島丁戴登丟 
d (定): 大道鄧第敦但度盪定代淡 
t t (端): 丹黨董等丟頂顛答堵 
d (定): 惰疊 
D d (定): 大度動盪 
l (来): 腊[=臘]楞涝15令頼落利連 
 
 車里文字 T、t に d (定)類があてられていることから、音写に使用された d (定)類の漢
字にも(6a)の無声化がすでに起きていたことがうかがえる。 





声破裂音の t (端)類よりも有声性や閉鎖の弱さという面で l (来)類で音写することが選択
されたとも考えられる。 
 
5.2.3 車里文字 KH, kh, K, k, KW, ʔ 
(11) 
車里文字 音写漢字の中古音での初頭子音類: 音写漢字例 
KH kʻ (渓): 控看慶課考快庫 
k (見): 媿 
χ (暁): 耗臭 
kh kʻ (渓): 客開苦卡掯16 
K, KW k (見): 扛摃京葢戛潔共敬究緘見格幹姣高皆戒告光廣官 
                                                        
14 「敦」は端母、定母の 2 通りの読みがあるため、下線を引き双方に挙げた。以下の表でも下線を引いて
いるものは 2 通りの読みのうちどちらか同定しにくいことを表している。 
15 実際のつくりの上部は草冠でなく「火」を二つ並べてあるが、入力の都合上この字で代用する。 
16 「卡」「掯」は『漢字古今音表』で検字できなかったが現代北京音でどちらも kh であるため kʻ (渓)類と
見なしている。 
  
k k (見): 谷各簡敢過滚袞戛九干貴稿 
kʻ (渓): 科 
ʔ ʔ (影): 歪噫奧要厄 
ŋ (疑): 臥昻 
 
 車里文字 K, k は、No.165「跪」kuB を kʻ (渓)類の「科」で音写した 1 例を除けば、
すべて k (見)類の漢字で音写され、ɡ (群)類は使われない。『車里訳語』に出てくる音写
漢字のうち、ɡ (群)類の読みをもつのは「共」「近」「茄」の 3 つであるが、どの漢字も
他の読みをもっている。「近」「茄」は、初頭子音と主母音の間に介音 i が介在するため、
初頭子音が口蓋化し、歯茎破擦音の音写に使われる。「共」は、ɡ (群)のほかに k (見)の
読みもあるので、こちらの読みが音写に使われていると考えるのが妥当である。KW は
基本的に K と同様であるが、「合口呼」と呼ばれる、u が後続する漢字音があてられる。 












223 眉 kiːu 九 kiu51ta55「眉間」 tɕiu53 jiǔ 
208 親家 Keu Dɔːŋ 究動 対応語なし tɕiu22 jiū 




312 吃飯 Kin KHau(2) 京考 kin55xau13 tɕĩ44 jīng 
369 寶 Kɛu(2) 姣 kɛu13 交 tɕiaɔ44 jiāo 
414 遠 Kai 皆 kai55 tɕiɛ44 jiē 




のように口蓋化していれば、どちらの音体系でも ki や ke のような結合はなく空き間に
なっているため、Nos. 223, 208, 312, 369 にあるような、車里語形の韻を音写するために、
[tɕ]で読む漢字をあてるのは、当然だったであろう。Nos. 414, 415 の例は音写漢字「皆」
「戒」の韻がまだ ai であったことをうかがわせる。kai という音節は現代漢語において
も空き間ではないため、当時「皆」「戒」がすでに口蓋化して[tɕ]で読まれていたならば、
Kai, Kai(2)の音写にこれらの漢字は使われなかったであろう。 
 (11)のうち χ (暁)類の漢字で音写される項目は 3 例あり、「耗」「臭」の 2 字で音写さ
れる。 




「臭」は車里文字 KHeu lɛː (No. 360, 漢語訳「鶯綠」) の音写「臭列」 に現れ、さら
に Xeu (No.352, 漢語訳「綠」) の音写「臭」にも使われている。「緑」は、現代タイ・
ルー語でも、/xeu55/ のように初頭子音が摩擦音である。上にあげた「白」の場合と異な
り、漢語では-eu のような韻がないだけでなく、仮にタイ・ルー語-eu を漢語の-iou な
どの韻で代用したとしても kʻ (渓)類と介音 i を含む韻が結合すると子音は口蓋化して歯
茎音になってしまう。したがって「鶯綠」「綠」の音写に χ (暁)類が使われたことをも
って、当時のタイ・ルー語でこの子音が摩擦音化していたとはいえない。しかし、車里
文字表記も KHeu /Xeu のように揺れていること、ならびに上記「白」の例を勘案すれ





                                                        
17 No. 355 「白」KHaːu, No. 372「白玉」KɛuKHaːu 
  
 5.3 破擦音字母: TS, ts 
(13) 
車里文字 音写漢字の中古音での初頭子音類: 音写漢字例 
TS k (見): 茄架兼 
ɡ (群): 茄近 
ʈ (知): 中 
ɖ (澄): 召 
ʑ (禅): 召 
tɕ (章): 專征至 
tʂ (荘): 債 
ts (精): 精借 
 
ts k (見): 兼 
ʈ (知): 中 
 
tɕ (章): 整章專枕 
tʂ (荘): 齋扎 
ts (精): 井 
 
 車里文字 TS, ts を書写した k (見), ɡ (群) は、いずれも、現代北京音では「斉歯呼」「撮
口呼」と呼ばれる、それぞれ i, y が後続するものである。口蓋化の結果、これら音写に
使われた漢字音も、歯茎破擦音になっていたものと思われる。これは北方官話における
(7f)の変化に対応するものである。 






音写漢字のそり舌/ 非そり舌の区別は、5.4.2 で述べるように、S, s では存在する。し
かし、TS, ts では、/ə/ が後続する例がないほか、それ以外の母音が後続していても ʈ (知), 
ɖ (澄), tɕ (章), tʂ (荘), などが同じように音写に用いられる。 
 
5.4 摩擦音字母 
5.4.1 車里文字 F, f, V, v 
(14) 
車里文字 音写漢字の中古音での初頭子音類: 音写漢字例 




f f (非): 反訪法 
fʻ(敷): 反訪捧菲 
V ʔ (影): 歪 
ɱ (微): 萬 
v ʔ (影): 窩哇翁灣鴛 
ɱ (微): 挽 
ɦ (雲): 王羽 
 
 v (奉)類はもっぱら車里文字 F にあてられ、V, v の音写に用いられないことから、当
時音写に使われた漢字音では(6a)の無声化が唇歯音においてすでに完了していたことが
わかる。 
 現在の雲南では、ほとんどの地域で初頭子音 v をもつ。またこれは中古音 ɱ (微)類に
対応する漢字音で v が出るとのことである(『雲南省誌』: 56, 143)。v の音写に ɱ (微)
類があてられているため、『車里訳語』の音写に使われた漢字音も、ɱ (微)類の「軽唇
音化」によって当時すでに v であったと思われる。 
V, v の音写に使われる ʔ (影), ɱ (微), ɦ (雲)の漢字音は、初頭子音にすべて u が後続す
る。現代のタイ･ルー語では、/v/は音声的にはかなり摩擦が弱く、[w][ʋ][v] などで発音
される。ʔ (影)類のように摩擦をともなわない初頭子音類が V, v の音写に使われている
ことから、当時のタイ・ルー語の/v/も同様の音であったと推測できる。 
 
5.4.2 車里文字 S, s 
(15) 
車里文字 音写漢字の中古音での初頭子音類: 音写漢字例 
S s (心): 薩賽遜掃缷素悚醒孫撒先送散細四 
ʂ (生): 色 
ʑ (禅): 盛 
z (邪): 謝 
s s (心): 腮醒賽 
 
 S はほとんどが s (心)類で音写されるが、車里語形で ə が後続するものはすべて ʂ (生)
類の「色」で音写される。車里文字 s は 3 例しかなく、ə が後続する例がないためか、
すべて s (心)類で音写されている。 
車里文字 S は全部で 29 例ある。そのうち ʑ (禅), z (邪)類で音写されるのはそれぞれ





では、i が後続していても ɕ (書)類の漢字で音写されることはない。ɕ (書)類の有声音で





5.4.3 車里文字 X, x, XW, xw, H, h 
(16) 
車里文字 音写漢字の中古音での初頭子音類: 音写漢字例 
X, XW χ (暁): 漢休哈臭化 
γ (匣): 賀毫混亥荷倖 
kʻ (渓): 欠歉 
x, xw χ (暁): 好罕火呵血哈决 
γ (匣): 恨酣緩懷 
H χ (暁): 哈歇喝轟休吽夯蝎 
γ (匣): 幸囘荷汗閧壊汗亥賀互混蝎 
h χ (暁): 哄悻18罕轟烘夯好歇軒吽 




X の音写に kʻ (渓)類が使われる例は下記の 2 例ある。 
No. 138「蜈蜙」DɔK(2)XɛB  漢字音写: 大欠 
No. 339「鞋」   XɛB       漢字音写: 歉  
音写に使われた漢字は現代北京音ではそれぞれ-i, -y が後続し、[tɕh]で読まれる。雲南音
ではどちらの韻も iɛで̃、子音はやはり[tɕh]である。xi-, xy- のような結合は音節構造の空
き間であるため、kʻ (渓)類が音写に使用されたものであろう。XW と xw は KW と同じ
ように u が後続する漢字音で音写される。 
                                                        
18「悻」は日本漢字音、現代北京音などから考えておそらく匣または暁と思われる。 
  
 5.5 側面音字母、接近音字母: L, l, J, j 
(17) 
車里文字 音写漢字の中古音での初頭子音類: 音写漢字例 
L l (来): 賴爛浪弄勞落楞稜另 
l l (来): 勒崙喇臘腊囉龍懶列來六籠林領楞勞 
J ʔ (影): 印映 
ŋ (疑): 艾堯 
ɦ (雲): 右 
j ʔ (影): 杳隱 
ŋ (疑): 眼呀雅 
j (以): 養勇野 
ȵ (日): 忍 
 
 車里文字 L, l は l (来)類で音写される。現在の雲南方言では、普洱や景洪などを含む
大多数の地域では区別される[l]と[n]が、地域によっては合流している(『雲南省誌』p. 54)。
『車里訳語』の漢字音写では L, l は l (来)類、N, n は n(泥)類というように明確に区別さ
れていて、混同がない。したがって音写に使われた漢字音にはこの区別があったという
ことができる。 
 5.1 節で述べたとおり、中古音のȵ (日) 類は現代雲南漢字音では [z]で現れ、現代北京
音では基本的に[ʐ]であるというように、摩擦音で対応する。ȵ (日) 類が摩擦音の音写に
使われたらしい例は 1 例しかないが、例えば No. 121「山羊」jəːŋ はȵ (日)類の漢字「忍」
で音写される。現代タイ・ルー語では、/j/ は摩擦をともなって発音されることもある
ことから、ȵ (日) 類での音写はその摩擦を写したものと思われる。 
 ʔ (影)類で音写される例には i または e が後続するものが多い。例外は、音写に「杳」
を使った次の 2 例だけである。 
No. 74「梧桐樹」mai(2)MaːK(1)jau(2) 漢字音写: 埋漫杳 
 No.167「長」    jau               漢字音写: 杳 
 
5.6 末子音 -B, -D, -K, -ʔ 





















-p 12 氷霜 Sa(1) THa:B 薩踏 咸(-p) saʔ55thaːp35 
 276 碟 Vaːn THɛB(1) 萬帖 咸(-p) vaːn35te13 
 11 雪雹 MaːK(1) HeːB(1) 罵歇 山(-t) maːk35hep55 
 138 蜈蜙 DɔK(2) XɛB 大欠 山(-t) tak55xɛp55 
 348 臥單 PHaː(2) LuB 扒落 宕(-k) pha13lop55 
-t 93 鴨 PeːD 別 山(-t) pet55 
 324 辣 PHeːD(1) 撇 山(-t) phet55 
 350 氊 SaːD TSeːn 撒近 山(-t) tsen55 
 385 八 PɛD 別 山(-t) pɛt35 
 384 七 TSeːD(1) 借 梗(-k) tset55 
-k 72 松 mai(2) PɛK 埋別 山(-t) kɔ55pɛk35 
 286 杓 K?20aːK(1) 戛 山(-t) kaːk35 
 39 坑 khɯːK 客 梗(-k) xɯk33 
 76 茉莉花 DɔK(1) tsɔ:n(2) nɔːi(2) 落酸乃 宕(-k) dɔk35maʔ33nit33nɔi11
                                                        
19 なお、中古音には末子音-ʔ は存在しなかった。 
20 「?」は直前の字母の同定が虫食いなどによって困難であることを示す。 
  
 128 蟒 ŋəK 厄 梗(-k) ŋək33 
 200 子 luːK(1) 六 通(-k) luk33 
 241 骨 DuːK 度 宕(-k) duk35 
 243 胸 ʔuK 厄 梗(-k) ʔok55 
 425 深 ləK(1) 勒 曽(-k) lək33 
-ʔ 12 氷霜 Sa(1) THaːB 薩踏 山(-t) saʔ55thaːp35 
 184 僧 pha(1) 扒 山(-t) phaʔ33 

















まず、音節末鼻音の調音点による区別が m, n だけでなく ŋ でも失われていることか
ら、18 世紀タイ･ルー語の音は、現代の雲南漢字音と似た特徴をもつことがわかった。  
さらに、音写に使われた漢字音は中古音から現代音に至る北方官話の音韻変化とおお
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しなどを総合的に捉えて認識できる話し言葉の単位であり (Du Bois et al. 1992)、話し言
葉、談話の構造を分析する際に有用である1。 
 本稿での書起し資料は、次の 4 つの行から成っている。 
最上段：語ごとに分かち書きをしたもの。本稿簡易文法において品詞としてとりあげ
たものは基本的にすべて分かち書きの対象としているが、音韻的に融合を起
こしているものについては分かち書きせず、分析的な形を 2 段目に示す。 
 ＜用いている記号＞ 
// メジャーIU 境界 
/ マイナーIU 境界 
, マイナーIU 境界に準じる可能性のある小さい切れ目2 
<x..x> 聞き取り不能箇所 




3 段目：グロス（形態素解説）。略号一覧は付録 1 を参照。 
4 段目：日本語対訳 
その他注意： 




? 表記法は本稿 3 節を参照のこと。 
? 動詞の語基部分は語幹と語基母音に分けられる場合もあるが、資料中では語基内
の構造は示していない。（語基の詳細は 3 節および付録 2 を参照。） 












[1] M: zyuugoyanna/ nau ti ai, 
  zyuugoya=n=a nau =ti ai 
  十五夜=DAT=TOP1 何 QUOT 言う.NPST
 十五夜には、なんというか 
 
[2]  unu fukyagi ti nu munuu gyaa naugara//
  unu fukyagi3 =ti =nu munu=u =gyaa naugara 
  その 団子 QUOT GN/NM もの=ACC TOP2 DSC 
 その、団子というものを 
 
[3]  nau ti du ai// fukyagyaa/ haasa nii uramaitaa//  
  nau =ti =du ai fukyagi=a haasa nii ur-amai-tai 
  何 QUOT FOC 言う 団子=TOP1 たくさん 煮る.SEQ CONT-HON-PST 
 なんというか、団子はたくさん煮ていらっしゃったのか 
 
[4] F: unna ira// 
  un=a ira 
  その時=TOP1 DSC 
 その時はね 
 
[5]  nkyaanna yagumi fau munu ataiba//  
  nkyaan=a yagumi fau munu a-tai-ba  
  昔=TOP1 とても 食べる.NPST もの COP-PST-CSL
 昔はとてもたくさん食べていたから 
 
[6]  taukaa hii issyona nii du utai yo//
  taukaa =hii issyo-na nii =du u-tai yo 
  一人 INS 一升-ずつ 煮る.SEQ FOC CONT-PST SFP
 一人一升ずつ煮ていたよ 
                                                     
3 餅に黒小豆をつけたもので、ここでは「団子」と訳している。 
[7] M: hoo// 
  hoo 
  RESP 
 ほう 
 
[8] F: taukaa hii issyona i// 
  taukaa hii issyo-na =i 
  一人 INS 一升-ずつ SFP
 一人一升ずつね 
 
[9] M: aa uraa ifuka bakaai faiuramaitaiba//   
  DSC ur=a ifu-ka =bakaai fai+ur4-amai-tai-ba5   
  ああ それ=TOP1 何-日 くらい 食べる.SEQ+CONT-HON-PST-CSL 
 ああ、それは何日くらい食べていらっしゃったのですか 
 
[10] F: kai du ira sarahii i/ 
  kai =du ira sarahii =i 
  このように FOC DSC 晒す.SEQ SFP
 こんなふうにして晒してね 
 
[11] F: sarahii kaakasIgama huutui ira//
  sarahii kaakasI-gama huu-utui ira 
  晒す.SEQ 乾かす-DIM する.SEQ-CRCM DSC
 晒して軽く乾かして、 
 
[12]  mmmu niitigaa ii//
  mm=u nii-tigaa =i 
  芋=ACC 煮る-COND SFP
 芋を煮たら 
 
[13]  ui ga hanan kansi mbusIgamaa hii, 
  ui =ga hana=n kansi mbusI-gama=a hii 
  それ NM/GM 上=DAT このように 蒸す-DIM=TOP1 する.SEQ 
 その上にこんなふうに蒸して 
                                                     
4 アスペクトを表すのに補助動詞 +ui, +ai, +nyaan が用いられるが、これはそれぞれ存在動詞「い
る」「ある」「ない」をあらわす語彙が文法化されたものである。 
5 ‐ba (CSL) は典型的には理由節をつくるが、疑問詞疑問文の結びとしても用いられる。 
[14]  asItigaa ii// 
  asI-tigaa =i 
  する-COND SFP 
 そうするとね 
 
[15]  icI taahii mai faaiutai dara//
  icI =taahii =mai fa-ai+u-tai =dara 
  いつ LMT も 食べる-PT/PS+CONT-PST SFP 
 いつまでも食べられていたんだよ 
 
[16]  M: hoo// 
   hoo 
   RESP 
 ほう 
 
[17]  ui ga <x.x> unu tukyanna mmya,
  ui =ga <x.x> unu tukya=n=a mmya
  それ GN/NM  その 時=DAT=TOP1 DSC 
 それが、そのときには 
 
[18]  hiticI futaacI faiya mmya,
  hiticI futaacI fai=a mmya
  ひとつ ふたつ 食べる=TOP1 DSC 
 一つ二つ食べたら 
 
[19]  biturii duusuga du i// 
  bituri-i =du+ui-suga =du =i 
  お腹いっぱいになる-SEQ FOC+CONT.NPST-AC FOC SFP
 お腹いっぱいになっていたけど 
 
[20]  sidain kansi yoonna fautigaa, 
  sidain kansi yoonna fau-tigaa 




[21]  ui ga mmakarii faiutaiba du// 
  ui =ga mma-kari-i fai +u-tai-ba =du 
  それ GN/NM おいしい-VA-SEQ 食べる.SEQ+CONT-PST-CSL FOC 
 それがおいしくて食べているので 
 
[22]  taukaa hii issyonau gyaa niiutai dara// 
  taukaa hii issyo-na=u =gyaa nii+u-tai =dara 
  一人 INS 一升-ずつ=ACC TOP2 煮る.SEQ+CONT-PST SFP 
 一人一升ずつ煮ていたんだよ 
 
[23] M: ifuka bakaai mata mociutaiba//   
  ifu-ka =bakaai mata moci+u-tai-ba  
  何-日 くらい また もつ.SEQ+CONT-PST-CSL
 何日くらいもっていたのか 
 
[24] F: aa mmya tuka gyaa mutii duu i// 
  aa mmya tuka =gyaa muti-i =du+ui =i 
  ああ もう 十日 TOP2 もつ-SEQ FOC+CONT.NPST SFP 
 ああもう十日はもっているよ 
 
[25] M: hoo// 
  hoo 
  RESP 
 ほう 
 
[26] F: hai// 
  hai 
  RESP 
 はい 
 
[27] M: ai [ni,] mmnabi nu aaginkai 
  ai  mm+nabi =nu aagi=nkai




[27]  nuuhuutai ti nu baa//
  nuuhuu+u-tai =ti =nu baa 
  載せる.SEQ+CONT-PST QUOT GN/NM わけ 
 載せていたというわけ 
 
[28] F: mm nu, mm nu hanankai mai, nuusIgamaa hii// 
  mm =nu mm =nu hana=nkai =mai nuusI-gama=a hii 
  芋 GN/NM 芋 GN/NM 上=ALL も 載せる-DIM=TOP1 する.SEQ
 芋の、芋の上にも載せて 
 
[29]  naugara niiyai mm nu hanan 
  naugara nii+ai mm =nu hana=n 
  DSC 煮る.SEQ+RES.NPST 芋 GN/NM 上=DAT
 あのね、煮た芋の上に 
 
[30]  kansi asIba du mmya,
  kansi asI-ba =du mmya
  このように する.NPST-CSL FOC DSC 
 こうしてやって 
 
[31]  kaakigama=a huuba uruu// 
  kaaki-gama=a huu-ba ur=u 
  乾く-DIM=TOP1 する.NPST-CSL それ=ACC
 乾いているから、それを 
 
[32]  nuusItigaa mmya musII ti mmya//
  nuusI-tigaa mmya musII =ti mmya 
  載せる-COND DSC OMP QUOT DSC 
 載せたらもう蒸されていて 
 
[33]  yapafu naiba faaiutai dara// 
  yapa-fu nai-ba fa-ai+u-tai =dara 




[34]  ai nu munuu du, 
  ai =nu munu=u =du 
  そのように GN/NM もの=ACC FOC
 そういうものを 
 
[35]  inkai mai zzataa mutiikii mai 
  in=nkai =mai zza-ta=a muti+iki-i =mai
  海=ALL も 父-PL=TOP1 持つ.SEQ+行く-SEQ も 
 海にもお父さん達は持っていって 
 
[36]  faiutaiba du 
  fai+u-tai-ba =du 
  食べる.SEQ +CONT-PST-CSL FOC
 食べていたので 
 
[37] M: mbuhiyaa munuu i// 
  mbuhi+ai munu=u =i 
  蒸す.SEQ +RES.NPST もの=ACC SFP
 蒸してあるものをね 
 
[38] F: mbuhiyai munu//
  mbuhi+ai munu 
  蒸す+RES.NPST もの 
 蒸してあるもの 
 
[39]  muitu ira// zyautuu du ataisuga nnama umuutigaa//  
  muitu ira zyautuu =du a-tai-suga nnama umuu-tigaa 
  とても DSC いい FOC COP-PST-AC 今 思う-COND 
 とてもねえ、よかったけど、今思ったら 
 
[40]  yana fau munu atai yo// @@@ taukaa hii//
  yana fau munu a-tai =yo @@@ taukaa =hii 




[41] M: uraa mocigome du ata// 
  ur=a mocigome =du a-tai 
  それ=TOP1 もち米 FOC COP-PST
 それはもち米だったんですか 
 
[42] F: mocigome, aran, hooraimai//
  mocigome ara-n hooraimai 
  もち米 COP-NEG 蓬莱米 
 もち米じゃない、蓬莱米 
 
[43] M: hooraimai//  
  hooraimai  
  蓬莱米 
 蓬莱米 
 
[44] F: nkyaan nu hooraimai, ai mai ira//
  nkyaan =nu hooraimai ai =mai ira 
  昔 GN/NM 蓬莱米 そんな も DSC
 昔の蓬莱米、そんなものもね 
 
[45]  sImazIIta kara du sImazIIta ga du 
  sImazII-ta =kara =du sImazII-ta =ga =du 
  島尻-PL ABL FOC 島尻-PL GN/NM FOC
 島尻の人たちから、島尻の人たちが 
 
[46]  issyona nisyoa mucifuuba i// 
  issyo-na nisyo-na muci+fuu-ba =i 
  一升-ずつ 二升-ずつ 持つ.SEQ +来る.NPST-CSL SFP
 一升ずつ二升ずつ持ってくるので 
 
[47]  uryaa maciutui du naugara kaiutai dara// 
  ur=a maci-utui =du naugara kai+u-tai =dara 




[48] M: macyuu/ unu/
  maci+ui unu 
  待つ.SEQ+CONT.NPST その
 待っていて、その 
 
[49]  sImazIIta una ga cyuffuu mai ti nu baa// 
  sImazII-ta una =ga cyuffi+ui mai =ti =nu baa 
  島尻-PL REFL GN/NM 作る.SEQ+CONT.NPST 米 QUOT GN/NM わけ 
 島尻の人たちが自分達で作っている米というわけ 
 
[50] F: una ga cyuffiiyui maiu du i// 
  una =ga cyuffi-i+ui mai=u =du =i 
  REFL GN/NM 作る-SEQ+CONT.NPST 米=ACC FOC SFP 
 自分たちが作っている米をね 
 
[51]  vvaddi ai ira, 
  vva-di=ti ai ira, 
  売る-VOL=QUOT そのように DSC
 売ろうと、そうやって 
 
[52]  zyuugoya batanna vvaddi ai ira// 
  zyuugoya bata=n=a vva-di=ti ai ira 
  十五夜 頃=DAT=TOP1 売る-VOL=QUOT そのように DSC 
 十五夜の頃に売ろうと、そうやってね 
 
[53]  muitu micIga mai yucIga mai 
  muitu mi-cIga6 =mai yu-cIga =mai
  とても 3-升 も 4-升 も 
 3 升も 4 升も 
 
[54]  mucifuu hitummi mai ai// mmyahi mai mucifuu hitu,
  muci+fuu hitu-mmi =mai ai mmyahi =mai muci+fuu hitu
  持つ+来る.NPST 人-PL も ある.NPST もっと も 持つ+来る.NPST 人 
 持ってくる人達もいる                     もっと持ってくる人は 
 
                                                     
6 cIga は一升マス。ここでは助数詞的に用いている。 
[55]  uruu gyaa kamii du mmya
  ur=u =gyaa kami-i =du mmya
  それ=ACC TOP2 頭に載せる-SEQ FOC DSC 
 それを頭に載せて 
 
[56]  mucifuu dara <x..x>//
  muci+fuu =dara <x..x> 
  持つ.SEQ+来る.NPST SFP  
 持って来るんだよ 
 
[57] M: cIkaiyuu munu//
  cIk-ai+ui munu 
  搗く-PT/PS.SEQ +CONT.NPST もの 
 搗いてあるもの 
 
[58] F: faaddi huu maiyu i// 
  faa-di=ti huu mai=u =i 
  食べる-VOL=QUOT する.SEQ 米=ACC SFP
 食べるように用意されている米をね 
 
[59]  ssabii/ 
  ssabi-i 
  汚れを取り除く-SEQ 
 汚れやごみを取って 
 
[60]  ssabii kireen ti hiiyai maiyu i// 
  ssabi-i kiree=n =ti hii+ai mai=u =i 
  汚れを取り除く-SEQ きれい=DAT QUOT する.SEQ +RES.NPST 米=ACC SFP 
 汚れやごみを取ってきれいにしてある米をね 
 
[61]  uraa mati du, kaiutaisuga// 
  ur=a mati-i =du kai+u-tai-suga 




[62]  mmyahi nu hitummya naubai du huutaigagara/ ssan// 
  mmyahi =nu hitu-mmi=a naubai =du huu-tai-ga-gara ssa-n 
  さらに GN/NM 人-PL=TOP1 どんな FOC する-PST-CMPL-やら 知る-NEG
 ほかの人はどんなふうにしていたか分からない 
 
[63]  hooraimai du ata// 
  hooraimai =du a-tai 
  蓬莱米 FOC COP-PST
 蓬莱米だった 
 
[64] M: ai mmya taukaa hii issyona ti asItigaa/ 
  ai mmya taukaa hii issyo-na =ti asI-tigaa 
  DSC DSC 一人 INS 一升-ずつ QUOT する-COND
 ほら、一人一升ずつといったら 
 
[65]  mmnabi mmnabi mmya//
  mm+nabi mm+nabi mmya 
  芋鍋 芋鍋 DSC 
 芋鍋、 
 
[66] F: futa nabi// 
  futa- nabi 
  ニ 鍋 
 ふた鍋 
 
[67] M: futa nabi// 
  futa- nabi 
  ニ 鍋 
 ふた鍋 
 
[68] F: nndi// 
  nndi 




[69] M: nn// 
  nn 
  RESP 
 うん 
 
[70] F: sItumuti/ mucI yau niin dara//
  sItumuti mucI yau nii-n =dara 
  朝 もつ.NPST よう 煮る-? SFP 
 朝、もつように煮るんだよ 
 
[71] M: nn// 
  nn 
  RESP 
 うん 
 
[72] F: mata hiimaa mata yusarabi nu nabi ti niin dara//
  mata hiima=a mata yusarabi =nu nabi =ti nii-n =dara 
  また 昼間=TOP1 また 夜 GN/NM 鍋 QUOT 煮る-? SFP 
 また昼間は夜のための鍋として煮るんだよ 
 
[73] M: nn// 
  nn 
  RESP 
 うん 
 
[74] F: yusarabigata niitigaa aitti nabin ucIkiutui du// 
  yusarabi-kata nii-tigaa aitti nabi=n ucIki-utui =du 
  夜方 煮る-COND そして 鍋=DAT 置く-CRCM FOC 
 夜煮たら今度は鍋に置いておいて 
 
[75]  sonomama mbusIgamaa hii 
  sonomama mbusI-gama=a hii 




[76]  acya nu sItumuti taahii ukkiutui du//
  acya =nu sItumuti =taahii ucIki-utui =du 
  明日 GN/NM 朝 LMT 置く-CRCM FOC
 明日の朝まで置いておいて 
 
[77]  naugara faiutaiba 
  naugara fai+u-tai-ba 
  DSC 食べる.SEQ +CONT-PST-CSL
 食べていたので 
 
[78]  unu mbusI munu mata mmyahi du mmakatai dara// 
  unu mbusI munu mata mmyahi =du mma-ka-tai =dara 
  その 蒸す もの また もっと FOC おいしい-VA-PST SFP 
 その蒸したものはまたさらにおいしかったんだよ 
 
[79]  nabin acya sItumuti taahii ukkii huu munu 
  nabi=n acya sItumuti =taahii ucIki-i huu munu 
  鍋=DAT 明日 朝 LMT 置く-SEQ する.SEQ もの 
 鍋に明日の朝まで置いておいたものは 
 
[80]  mmai du atai dara/ tokubecI//
  mmai =du a-tai =dara tokubecI 
  おいしい FOC COP-PST SFP 特別 
 おいしかったんだよ、特別 
 
[81]  ai du hii faiutai do 
  ai =du hii fai+u-tai =do
  そのように FOC する.SEQ 食べる.SEQ +CONT-PST SFP
 そうやって食べていたよ 
 
[82]  sImazIIta ga [mm..] maiu du ira// kaiutaa/  
  sImazII-ta =ga [mm..] mai=u =du ira kai+u-tai  




[83]  kuma gyaa maiya arii 
  kuma =gyaa mai=a ari-i 
  ここ TOP2 米=TOP1 ある-SEQ
 ここは米もあって 
 
[84]  taaya arii du utaiba i// 
  taa=a ari-i =du u-tai-ba =i 
  田=TOP1 ある-SEQ FOC CONT-PST-CSL SFP
 田んぼもあったからね 
 
[85]  una ga munuu du hiiutaisuga du, 
  una =ga munu=u =du hii+u-tai-suga =du 
  REFL GN/NM もの=ACC FOC する.SEQ +CONT-PST-AC FOC 
 自分たちの分はして（作って）いたけど、 
 
[86]  ssibaran uikyaa mmya/
  ssibara=n ui-kyaa mmya 
  北側の家=DAT いる.NPST-時  
 北の家（話者の実家）に居た時は 
 
[87]  sImazII kara nu munuu du//
  sImazII =kara =nu munu=u =du 
  島尻 ABL GN/NM もの=ACC FOC
 島尻からのものを 
 
[88]  muyu mai nana mai nu ningin ataiba//  
  muyu =mai nana =mai =nu ningin a-tai-ba  
  6 も 7 も GN/NM 人 COP-PST-CSL
 6，7 人も人がいたから 
 
[89]  ai mai mmya, mmyahi mai du atai hazI// 
  ai =mai mmya mmyahi =mai =du a-tai =hazI 




[90]  yarabimmi nu yaa, yaa nu hitu ataiba//  
  yarabi-mmi =nu yaa yaa =nu hitu a-tai-ba  
  子供-PL GN/NM 8 8 GN/NM 人 COP-PST-CSL 
 子供たちが 8 人もいたから 
 
[91]  aa mmya tucIgau kai 
  aa mmya tu-cIga=u kai-i 
  DSC DSC 10-升=ACC 買う-SEQ
 ああ、10 升買って 
 
[92]  nii du utai hazI maanti//
  nii =du u-tai =hazI maanti//
  煮る FOC CONT-PST INFR 本当 
 煮ていたはず、本当に 
 
[93] M: yarabimmi nu yaa ti asItigaa 
  yarabi-mmi =nu yaa =ti asI-tigaa 
  子供-PL GN/NM 8 QUOT する-COND
 子供たちが８人といったら 
 
[94] M: niinyaata ga yaa nu hanasI//
  niinyaa-ta =ga yaa =nu hanasI 
  (屋号)-PL GN/NM 家 GN/NM 話 
 (屋号)の家の話 
 
[95] F: hai mmya, yarabi aikyaa ira//
  hai mmya yarabi ai-kyaa ira 
  RESP DSC 子供 COP.NPST-時 DSC
 はい、子供の頃はね 
 
[96] M: aa yarabi aikyaa nu hanasI ti nu baa i// 
  aa yarabi ai-kyaa =nu hanasI =ti =nu baa =i 




[97] F: uruu du mmya mmataa mmya/ issyona nii// 
  ur=u =du mmya mma-ta=a mmya issyo-na nii 
  それ=ACC FOC DSC 母-PL=TOP1 DSC 一升-ずつ 煮る.SEQ 
 それをまたお母さん達が一升ずつ煮て、 
 
[98] F: makizyaan ti mmya issyona nii 
  maki-zyaan =ti mmya issyo-na nii 
  負ける-VOL.NEG QUOT DSC 一升-ずつ 煮る.SEQ
 負けまいと（いう勢いで）一升ずつ煮て 
 
[99] F: fiiutai dara//
  fii+u-tai =dara 
  くれる+CONT-PST SFP 
 あげていたんだよ 
 
[100]  <x..x> kuma tti mai mata mmya yaaninzyuu ippai dara i// 
  <x..x> kuma tti-i =mai mata mmya yaaninzyuu ippai dara =i 
   ここ 来る-SEQ も また DSC 家族 たくさん SFP SFP
 ここ（嫁ぎ先）に来てもまた家族がいっぱいでしょう 
 
[101]  ai niiutai doo//
  ai nii+u-tai =do 
  そのように 煮る.SEQ +CONT-PST SFP 
 そうやって煮ていたよ 
 
[102]  ai kumyaa hii unu dangooya cyuffii//  
  ai kumi=a hii unu dangoo=ya cyuffi-i  
  そのように 組=TOP1 する.SEQ DSC 組=TOP1 作る-SEQ 
 そうやって組を作って 
 
[103]  uma nu yaa kuma nu yaa/
  uma =nu yaa kuma =nu yaa 




[104]  futakiu mai mikiu mai aguu hii ai/ 
  futa-kiu =mai mi-kiu =mai agu=u hii ai 
  2-軒 も 3-軒 も 同級生=ACC する.SEQ そのように 
 2 軒も 3 軒も協力してそうやって 
 
[105]  niiutai doo 
  nii+u-tai =do 
  煮る+CONT-PST SFP 
 煮ていたよ 
 
[106] M: uraa unu, zyuugoya nu, naugara,
  ur=a unu zyuugoya =nu naugara
  それ=TOP1 DSC 十五夜 GN/NM DSC 
 それはその十五夜の 
 
[107] M: unu fukyagi ti nu munu
  unu fukyagi =ti =nu munu
  その 団子 QUOT GN/NM もの 
 団子というのは 
 
[108]  zuutti nkyaan/ 
  zuutti nkyaan 
  ずっと 昔 
 ずっと昔 
 
[109]  obaata ga yarabi <x..x> arii duu  
  obaa-ta =ga yarabi <x..x> ari-i =du+ui  
  おばあさん-PL GN/NM 子供  ある-SEQ FOC=CONT.NPST 
 おばあさんたちが子供のころからあるのか 
 
[110] F: ba ga ssii miitigaa hii du uta/ 
  ba =ga ssi-i mii-tigaa hii =du u-tai 




[111]  arii duu  
  ari-i =du+ui  
  ある-SEQ FOC+CONT.NPST
 （十五夜はずっと）ある 
 
[112] M: haa 
  haa 
  RESP 
 ははあ 
 
[113] F: zuutti mmya arii duu/ zyuugoyaa  
  zuutti mmya ari-i =du+ui zyuugoya=a 
  ずっと DSC ある-SEQ FOC+CONT.NPST 十五夜=TOP1 
 ずっとある、十五夜は 
 
[114] M: atigaa nkyaan kara nu munu dara 
  atigaa nkyaan =kara =nu munu =dara
  そうしたら 昔 ABL GN/NM もの SFP 
 ということは、昔からのものだね 
 
[115] F: nkyaan kara nu munu//
  nkyaan =kara =nu munu 
  昔 ABL GN/NM もの 
 昔からのもの 
 
[116]  zuutti mmya arii duu, ayahuuba du 
  zuutti mmya ari-i =du+ui ayahuuba =du 
  ずっと DSC ある-SEQ FOC+CONT.NPST だから FOC 
 ずっとある、だから 
 
[117]  fukyagi ti nu munuu, nnama taahii mai uyahai 
  fukyagi =ti =nu munu=u nnama =taahii =mai uyahai 




[118] M: nn 
  nn 
  RESP 
 うん 
 
[119] F: namarada nnnanai, una ga tama tama
  namara-da nnnanai una =ga tama tama
  やめる-NEG みんな REFL GN/NM 分 分 
 やめないでみんなそれぞれ自分の分を、 
 
[120]  hiicya yaraban haasa yaraban hii 
  hiicya yara-ban haasa yara-ban hii 
  少し COP-CMPR たくさん COP-CMPR する.SEQ
 多かれ少なかれやって（作って） 
 
[121]  faiyui sa 
  fai+ui =sa
  食べる.SEQ +CONT.NPST SFP
 食べているよ 
 
[122] F: nn 
  nn 
  RESP 
 うん 
 
[123]  zuutti issyodama hii du utai doo
  zuutti issyo+tama =hii =du u-tai =do
  ずっと 一升+分 INS FOC CONT-PST SFP
 ずっと一升ずつやって（作って）いたよ 
 
[124]  ai kuma tti mai <x..x>
  ai kuma tti =mai <x..x>




[125]  kumanna mmya una ga duu hii 
  kuma=n=a mmya una =ga duu =hii
  ここ=DAT=TOP1 DSC REFL GN/NM 自分 INS
 ここにも自分たちで 
 
[126]  cyuffiutai mai nu aiba i 
  cyuffi+u-tai mai =nu atai-ba =i 
  作る+CONT-PST 米 GN/NM ある-CSL SFP
 作っていた米があるから 
 
[127] M: nn 
  nn 
  RESP 
 うん 
 
[128] F: uraa waigawaiti cIki-i ira 
  ur=a waigawaiti cIki-i ira 
  これ=TOP1 一生懸命 搗く-SEQ SFP
 これを一生懸命搗いて 
 
[129] M: nn 
  nn 
  RESP 
 うん 
 
[130] F: sIzIki mai guzIki mai cIkada uikyaa// 
  sI-zIki mai gu-zIki mai cIka-da ui-kyaa 
  4-斤 も 5-斤 も 搗く-NEG CONT.NPST-時 
 ４斤も５斤も搗かないと（lit.搗かないでいる時には） 
 
[131]  naugara/ nii nu mucyaa nyaaddan doo// 
  naugara nii =nu muci=a nyaa-ddan =do 




[132] M: aa mmya taukaa hii issyo ti asItigaa mmya 
  aa mmya taukaa hii issyo =ti asI-tigaa mmya 
  DSC DSC ひとり INS 一升 QUOT する-COND DSC 
 一人一升といったら 
 
[133] M: nau ti ai// 
  nau =ti ai 
  何 QUOT 言う.NPST
 なんというか 
 
[134]  issyo hiiya uraa/ nangin baakai nu munu yaiba// 
  issyo hii=a ur=a nan-gin =baakai =nu munu yai-ba 
  一升 INS=TOP1 それ=TOP1 何-斤 くらい GN/NM もの COP-CSL
 一升で何斤くらいのものなのでしょう 
 
[135] F: ira [sIki]/ sIzIki hii du ira//
  ira [sIki] sI-zIki hii =du ira 
  DSC  4-斤 INS FOC DSC
 ４斤で、ほら 
 
[136]  zIki hii du ira, nisyo bakaai [cIkii] cIkahiiuta//  
  zIki hii =du ira nisyo =bakaai [cIkii] cIka-hii+u-tai 










閉鎖音 p, b, t, d, c [t], k, g 
摩擦音 f, v, s, z, h 
鼻音 m, n [n~ɲ/ n~ŋ~ɴ], h [m ̥/n̥~m̤/n̤] 
弾音 r 
接近音 w, y 
母音 
i/ii, (e/ee), a/aa, (o/oo), u/uu, I/II [/] 
? 音素配列 
 1. (C1)(C2)(y)V(V)(C3) 
 2. NN   （：鼻音長子音） 
 
? 母音のリストの () 内、(e/ee) 及び (o/oo) については、長母音は主に文末助詞、副
詞など、また短母音は借用語など限られた語だけに現れる。 
? n はオンセットになった場合 [n~ɲ] とコーダになった場合 [n~ŋ~ɴ] とで、音価が
ことなる。また、音素配列表の初頭子音連続 C1C2 の C1 の位置に立った場合は、
調音点は後続の C2 に準じる。また、m, n は、C2 の位置でのみ対立し、それ以外
の C1 や C3 、NN においては相補分布する。ただし、表記上はこの相補分布する環
境にある音声的な m/n の違いも書き分けることとする。 
? 鼻音としてあげている音素 h [m̥/n ̥~m̤/n̤]は、表記上 h を用いているが、オンセット
となる摩擦音の h とは別の音素である。初頭子音連続の C1 のみに現れ、鼻音で
はあるが音素配列 2 の NN にたつこともできない。 
? 音素配列 1 について 
・語末のコーダ C3 になれるものは n のみである7。 
                                                     
7 基底で語末子音に m を持っている語は存在し、単独形では n と中和するが、助詞の付加に
よりオンセットとなった際に m としての音価が現れる。ただし、これは話者によって異なり、
特に若年層では基底の語末子音はすべて n になっている。 
例）midum=a → 老年層の一部）midumma， 若年層）midunna 
・初頭子音連続 C1C2 としては、重子音（tt, cc, kk, ff, vv, ss, aa, mm, nn）及び部分
重子音（鼻音が初頭の場合の、mb, nt, nk, ng, mf, ns, nz など）が現れる。また鼻
音としてあげている音素 h [m̥/n ̥~m̤/n ̤]は、初頭子音連続の C1 のみに現れ、C2 と












 派生接辞：‐gama（指小辞）, ‐mmi（複数）, ‐ta（複数）, ‐nagi（曖昧）11 
 















は付録 2 の表番号 18 を参照。 





 単数 複数 
1 人称 ban12  banti13 
2 人称 vva  vvadu/vvaru 
 ※3 人称には、指示詞を用いる。 
? 指示詞 
表 2：指示詞 1 
 ku‐系 u‐系 ka‐系 
もの／人（3 人称） kui  ui  kai 
場所 kuma  uma  kama 
連体形 kunu  unu  kanu 
 ※近称には ku‐/u‐ 系が用いられ、遠称には ka‐ 系が用いられる14。照応には u‐ 
  系を用いるが、それ以外の ku‐ 系と u‐ 系の使い分けは未詳。 
 また、kui, ui, kai に助詞である主題標識 (=a)、対格標識 (=u) が接続する場合には、
語幹が変化する。 
表 3：指示詞 2 
 ku‐系 u‐系 ka‐系 
=a が付いた場合  kuraa/kuryaa uraa/uryaa karaa/karyaa 
=u が付いた場合  kuruu/kuryuu uruu/uryuu karuu/karyuu 
? 再帰名詞 
 再帰名詞として、nara, una, duu があげられる。 
 una については、=ga（属格／主格）付きのみででてくる。nara=ga との違いは明ら
                                                     
12  1 人称単数の形式は、後続する助詞によって異形態を持つ。次に列記する。それぞれの助詞
については、助詞の節を参照。 
主題 対格 与格 方向格 
baa  banuu  banun/ban  banunkai/bankai 
 
13 banti (1PL) は 除外 (exclusive) の一人称複数表現と考えられ、包括的 (inclusive) な一人称複
数を表す duu （→再帰名詞）と使い分けている可能性がある。 
14 副詞的にふるまう指示詞については異なる体系を持っており、a- 系と ka- 系の二項対立とな
る。この場合、照応には a- 系が用いられる。 
 a‐ 系：ai, ansii/ancii「そのように」 ka‐ 系：kai, kansii/kancii「このように」 
また、名詞修飾する場合には、この副詞的な形式に属格標識の =nu をつけて用いる。（ai=nu, 
ansi=nu「そんな」など。） ai については、談話標識（フィラー）としてもしばしば用いられる。 




























 1) 述部として―3 つの形態：語根、[語根]‐munu、[語根]‐kai 
 2) 名詞修飾要素として―2 つ：語根、[語根]‐kai 
 3) 動詞修飾要素として―1 つ：[語根]‐fu 
1) について 
? [語根]‐munu、[語根]‐kai の場合で、機能が異なる16。また、[語根]‐munu は名詞述
語に準じてコピュラをとることができ、[語根]‐kai は動詞述語に準じ、‐kai は動詞
と同様に屈折する17。 
? 語根だけで現れるのは、語根が 3 モーラ以上の語のみ。また、語根だけで現れたと
きとそれ以外の 2 つの機能的な違いは未詳。 
2) について 
? 語根のみで名詞を修飾した場合は限定修飾、[語根]‐kai で修飾した場合は非限定修
                                                     
15 形容詞について、宮古諸方言全般に見られる重複 (reduplication) による形態法を、池間方言
は持っていない。近隣方言の伊良部方言においては、この重複によって作られる語形のみを形容
詞とし、そのほか（ここで 接辞 ‐munu, ‐kai ,‐fu が付加されているとしている形）についてはも
のの性質を表す意味をもつ語幹 (property concept stems) が複合や派生などによって名詞、動詞、
副詞になっているとする議論がある (Shimoji 2008)。池間方言において形容詞を動詞や名詞など
と同等のカテゴリとしての品詞に加えることの妥当性については、今後詳細な議論が必要である。 
16 これらの機能の違いは情報構造上のものと考えられる。述部となる [語根]‐kai  は、焦点標識
の du を伴った項を持ちうるが、[語根]‐munu の場合はそうではない。同様の現象をもつ近隣方
言の記述で、Koloskova and Ohori (2008) に詳しい議論がある。 







? 存在動詞 nyaan「ない」と共起し、無標な形容詞述語文の否定の構文を作る。 
 ex) mmaffa nyaan (おいしい‐fu=TOP1 ない) 「おいしくない」 
3.2.3 動詞 
 語幹から屈折形態 (inflected form) をつくり、文の述部となる。屈折形態には、主節
の主動詞として現れる形（定動詞）と接続節を作る形（副動詞）がある。それぞれ、語
基（語幹（＋語基母音））18に屈折接辞が後接して屈折形態がつくられる。 
 それぞれの語彙は、大まかに言って、語基が変化しないタイプ（第 1 類動詞）と変化











ここでは、まず、第 1 類・第 2 類動詞ともに共通の屈折接辞のリストをあげ、それぞれ
の動詞の屈折形態が担うカテゴリを示す。その後大きく分けて 2 種類となる語基のパタ
ーン、および派生接辞を含めた語幹と語基のつくりを示す。第 2 類動詞の語基の詳細お
よび語彙ごとの語基の変化表については、付録 2 に収録している。 






うな分析については、下地 2008 などの一連の伊良部方言に関する論考、風間 1992 の日本語に
ついての論考などを参考にしている。）学校文法における「活用」の範囲で起こっている変化に









 機能ラベル 接辞 例  
   第 1 類  idi‐i「出る」 第 2 類 kuz‐I「漕ぐ」
1 示唆 ‐baa  idi‐baa  kug‐a‐baa 
2 意思 ‐di  idi‐di  kug‐a‐di 
3 否定意思１ ‐zyaan  idi‐zyaan  kug‐a‐zyaan 
4 否定 ‐n  idi‐n  kug‐a‐n 
5 否定・過去 ‐ddan  idi‐ddan  kug‐a‐ddan 
6 命令19 1）‐ru/ 2) ‐φ20 idi‐ru  kug‐i‐φ 
7 非過去 1）‐i21/ 2) ‐φ idi‐i  kuz‐I‐φ 
8 過去 ‐tai  idi‐tai  kuz‐I‐tai 
9 未来 ‐gamata  idi‐gamata  kuz‐I‐gamata 
10 禁止 ‐na  idi(‐i)‐na22  kuz‐I‐na 




3 否定意思 1：2 の否定形 
9 未来：確定的な未来の出来事を表す23 







                                                     
19 この形態のみにつく形式、‐ba, ‐hai  などがあり、命令のやわらげ、強調に用いられる。 
20 談話資料のグロスとしては、-φは表示していない。 
21 語幹が既に母音連続（長母音を含む）で終わっており、‐i  がついた結果母音が 3 つ続く場合
は、この ‐i  は削除される。（mii‐i ‐> mii「見て」の場合など） 





 機能ラベル 接辞 例  
   第 1 類  idi‐i「出る」 第 2 類 kuz‐I「漕ぐ 」 
1 譲歩 ‐mmai/‐ban25 idi‐mmai/‐ban  kug‐a‐mmai/‐ban 
2 否定継起 ‐da  idi‐da  kug‐a‐da 
3 否定条件 ‐dakaa  idi‐dakaa  kug‐a‐dakaa 
4 継起 1   ‐φ  idi  kug‐i 
5 継起 2 ‐i  idi‐i26 kug‐i‐i 
6 付帯 ‐utui  idi‐utui  kug‐i‐utui 
7 同時 ‐ccyaan  idi‐ccyaan  kuz‐I‐ccyaan 
8 即時 ‐tuu  idi‐tuu  kuz‐I‐tuu 





4 継起 1：「～し」 










                                                     
25 ‐mmai, ‐ban のほかに、‐bammai という形式もあり、これは  ‐ban に助詞の  =mai が付いた形
である可能性がある。 
26語幹が既に母音連続（長母音を含む）で終わっており、‐i  がついた結果母音が 3 つ続く場合は、
この ‐i  は削除される。（mii‐i > mii「見て」の場合など） 
27 2 節資料中のグロスでは、この継起 1 と継起 2 を区別していない。 














 語基の構成は、動詞語彙によって語幹のみの場合（第 1 類動詞）と語幹＋語基母音か
ら成る場合（第 2 類動詞）があり、本稿ではその区別にしたがって動詞を第 1 類動詞、
第 2 類動詞に分けている。第 1 類動詞は語幹末音として i を持っている（i 母音語幹）
が、それ以外は全て第 2 類動詞に属し、母音終わりの語幹（母音語幹）、子音終わりの
語幹（子音語幹）両方が存在する。 
表 7：第 1 類動詞と第 2 類動詞の語幹の違い 
第 1 類動詞 i 母音語幹 
第 2 類動詞 それ以外（母音語幹、子音語幹ともに含む） 





着的な (agglutinative) 方法の両方を用いているといってよい。 
 第 2 類動詞の語幹と語基の数は、それぞれの動詞の持つ語幹末音の種類によって異な
る。最も多いのは 2 つの語幹とそこに語基母音を付加して作られる 3 つの語基をもつも
ので、次の表 8 のようになっている。 
                                                     
29 ‐ba はその他の副動詞接辞のように直接 a 語基に接続するものもまれに見られるが、-i/φ（非
過去）に接続した場合とで、現在は機能的な区別を持っていない。かつての区別が失われ、非過
去形態へ接続した形式に合流したものと考えられる。（ex. kug‐a‐ba, kuz‐I‐ba） 




語基の種類  後接する屈折接辞 
 例：kuzI「漕ぐ」 定動詞接辞 副動詞接辞 
a 語基 kug‐a  ‐baa（示唆） ‐mmai/ban（譲歩） 
  ‐di（意思） ‐da（否定継起） 
  ‐zyaan（否定意思 1） ‐dakaa（否定条件） 
  ‐n（否定）  
  ‐ddan（否定・過去）  
i 語基 kug‐i  ‐φ（命令） ‐φ（継起 1） 
   ‐i（継起 2） 
   ‐utui（付帯） 
I/u 語基 kuz‐I  ‐φ（名詞形） ‐ccyaan（同時） 
  ‐φ（非過去） ‐tuu（即時） 
  ‐tai（過去） ‐tigaa（条件） 
  ‐gamata（未来）  
  ‐na（禁止）  






の担うカテゴリは、使役／受動・可能／尊敬である。第 1 類か第 2 類かによって異なる




第 1 類 第 2 類 
接した後の語幹のタイプ 
  ‐ssas    ‐as     第 2 類 使役 
  ‐sImi   ‐(asI)mi33    第 1 類 
受動・可能34   ‐rai    ‐ai     第 1 類 
尊敬   ‐sama    ‐ama     第 2 類（不規則語幹）35 
                                                     
32 3 つの語幹をもつ一部の動詞は、I 語基と u 語基の両方を持っている。環境によってはこの 
















                                                                                                                                                           
33 ‐(asI) mii  については、主に語彙的に -as を含む動詞をさらに使役化する場合に用いる（ukasI
「起こす」→ uk‐asImii、idasI「出す」→  id‐asImii など）。それ以外にも、祈りの文句や敬語を
使うシーンでは、‐as  や ‐ssas  の代わりに用いられることがある。 
34 可能の表現は、派生接辞を用いて表現するより、迂言的方法で表されることが多い。(=du sI) 
35 付録 2 の変化表を参照。 
36 人名・指示詞・疑問詞・一部の親族名称などに =ga を用い、そのほかは =nu を用いる。 
37 この =a 及び対格標識の =u が後接した時には、一部の環境で形態音素交替が起る（表参照）。 
A =bakaai 「～ばかり」 
=taan/taana 「～だけ」 
B =ga, =nu36 「が」（主格／属格） 
=u 「を」（対格） 
=n 「に」（与格） 
=nkai 「へ」（方向格 1） 







C =tum/tunma 「さえ」 
=mai  「も」（並列） 
=a37  「は」（主題 1）38 
=du  （焦点） 












      =tindo, =cya「～だそうだ、～って」 
=do「～よ」            
=saami「～でしょう」        =i「～ね」 
=sa「～よ」              
=dara「～なんだよ」  =yo「～よ」 
=darassu「～でしょう」 





       (=TOP)=da40 
       =suudai (suude)「～じゃないか」 
                                                                                                                                                           
=a の場合 =u の場合
接する語の末尾 付加後の形 例 接する語の末尾 付加後の形 例  
-Ca Caa vva あなた →vvaa -Ca Cau vva  →vvau
-Ci  Cyaa saki 酒 →sakyaa -Ci Cyuu saki  →sakyuu
-Cu  -Cuu maasu 塩 →maasuu -Cu -Cuu maasu  →maasuu
-(C)VV -(C)VVya kyuu 今日 →kyuuya -(C)VV -(C)VVyu kyuu →kyuuyu
-n  -nna in 犬 →inna -n innu in →innu
-CI -CCa usI 牛 →ussa -CI -CCu usI →ussu
-fu -ffa taufu 豆腐 → tauffa -fu -ffu taufu  →tauffu
 
38 本稿では助詞 =a については全て TOP1（主題）のグロスを付しているが、同じ形式が接続節
内で目的語や対象主語 (theme) に付く標識として現れることもあり、これらは主題標識とは呼
び難い。伊良部方言でも同様の現象が見られ、Shimoji (2008) や下地 (2009) では対格標識とし
て現れるものを、主節に現れる主題標識とは区別して second accusative（対格 2）と呼んでいる。
これらを区別するべきか、または同一形態素が環境の違いで別の機能を持っているとして統一的
に説明できるかどうかは、今後の課題とする。（伊良部方言における second accusative の詳細に
ついては、Shimoji 2008 を参照のこと。） 
39 =gyaa は、近隣方言で対格専用の主題標識として現れるもの (=ba) に対応していると考えら
れ、ほとんどの場合対格標識の  =u に後続して現れる。しかし、対格と共起しないケースもあ





Du Bois, John W, Susanna Cumming, Stephan Schuetze-Coburn, and Danae Paolino (1992). 
Discourse transcription. Santa Barbara Papers in Linguistics vol.4. Santa Barbara: 
University of Santa Barbara. 
風間伸次郎 (1992) 「接尾型言語の動詞複合体について」『北の言語：類型と歴史』241-260，
東京：三省堂． 
川田拓也、林由華、岩崎勝一、大野剛 (2009) 「琉球語宮古池間方言における mmya の談
話機能」柴崎礼士郎（編）『言語文化のクロスロード』111-130，沖縄：文進印刷． 
Koloskova, Yulia, and Toshio Ohori (2008). Pragmatic factors in the development of a 
switch-adjective language: a case study of the Miyako-Hirara dialect of Ryukyuan. Studies 
in language 32 (3): 610-636. 
下地理則 (2008)「伊良部島方言の動詞屈折形態論」『琉球の方言』32: 69-114． 
下地理則 (2009)「アジア型副動詞の談話機能と形態統語論－琉球語伊良部島方言の継起副
動詞」柴崎礼士郎（編）『言語文化のクロスロード』85-100，沖縄：文進印刷． 
Shimoji, Michinori (2008). A Grammar of Irabu, a Southern Ryukyuan Language. PhD dissertation, 
















1 first person 一人称 
AA adverbial adjective 
 副詞的形容詞接辞 
ABL ablative 奪格 
AC adversative conjunction 逆接 
ACC accusative 対格 
ALL allative 向格 
CAUS causative 使役 
CMPR compromise 譲歩 
CMPL complementizer 補文標識 
COND conditional 条件 
CONT continuative 継続 
COP copula コピュラ 
CRCM circomstantial 付帯 
CSL causal 理由 
DAT dative 与格 
DIM diminutive 指小 
DSC discourse marker 談話標識 
FOC focus 焦点 
GN/NM genitive/nominative 属格／主格 
HON honorific 敬意 
INFR inferential 推量 
INS instrumental 具格 
LMT limitative 限界格 
NEG negation 否定 
NPST non-past 現在 
OMP onomatopea オノマトペ 
PL plural 複数 
PST past 過去 
PT/PS potential/passive 可能／受動 
QUOT quotative 引用 
REFL reflexive 再帰 
RES resultative 結果 
RESP response 応答表現 
SEQ sequential 継起 
SFP sentence final particle 文助詞 
SG singular 単数 
TOP1 topic1 主題 1 
TOP2 topic2 主題 2 
VA verbal adjective 動詞的形容詞接辞 





付録 2：第 2類動詞の語基 
 第 2 類動詞の語基は、基本的に語幹＋語基母音からなる。本文中でも示した通り、そ
れぞれの動詞の語幹と語基の数は語幹末音の種類と対応している。語幹は、語幹末子音
の変化・脱落により複数形成され、動詞ごとに 1~3 の語幹を持っている。そこに語基
母音が付加され、それぞれの動詞が 2~4 の語基を持つ。 








語幹の区別 語基の種類  後接する屈折接辞 
  例：kuz‐I「漕ぐ」 定動詞接辞 副動詞接辞 
① a 語基 kug‐a  ‐baa（示唆） ‐mmai/ban（譲歩）
   ‐di（意思） ‐da（否定継起） 
   ‐zyaan（否定意思 1） ‐dakaa（否定条件）
   ‐n（否定）  
   ‐ddan（否定・過去）  
   ※ i 語基 kug‐i  ‐φ（命令） ‐φ（継起 1） 
    ‐i（継起 2） 
    ‐utui（付帯） 
② kuz‐I  ‐φ（非過去／名詞形） ‐ccyaan（同時） 
③ 
 
 ‐φ（非過去） ‐tuu（即時） 
   ‐tai（過去） ‐tigaa（条件） 
   ‐gamata（未来）  
   ‐na（禁止）  
   ‐nnai（否定意思 2）  
 語基（第 2 類） 
語幹 （   ）
定動詞接辞 
副動詞接辞 
語基母音 a, i, I/u 
I/u 語基 









語幹の数 語幹末音の種類 語幹末音の音対応 例：表番号 
1 母音語幹  （語幹末音は変化しない） fau「食べる」：1 
 m/n 子音語幹     yum「読む」：2 
2 成節的子音語幹 ① ②③   
 (syllabic) b u  tuu「飛ぶ」：3 
   v u  uu「売る」：4 
   f fu  fuu「降る」：5 
   r i  budui「踊る」：6 
   z i  ai「言う」：7 
非成節的子音語幹 ① ②③ ※   
(non-syllabic)  c c t (c) tacI「立つ」：8 
   g z g kuzI「漕ぐ」：9 
   h s h ‐sI「－させる」：10
3 k 子音語幹  ① ② ③  
   k c ｆ kafu「書く」：11 
? 上記表に掲載された以外の子音語幹 (p, w, y) は、確認できていない。 







                                                     
∗ かりまた しげひさ (2005)「沖縄県宮古島平良方言のフォネーム」『日本東洋文化論集』11: 




語基母音付加時（第 2 類動詞語基形成）のルール 
? a 語基母音、i 語基母音は、それぞれ①の語幹に付加する。 
? I/u 語基母音は②③の語幹に付加する。このとき、語幹子音が s/c/z のいずれかで
ある場合は I を付加し、それ以外の場合は u を付加する。 
? 語幹が既に母音連続で終わっている場合には、語基母音は削除される。 







? 第 2 類動詞語基の変化表 
リストに関するメモ： 
? 1－11 までは、表 B「語幹の種類と語幹末子音の変化」にあがっている動詞を順
番に並べる。 

















第 2 類動詞語基の変化表 
 
1： 「食べる」      
 語幹 語基 定動詞接辞  副動詞接辞  
 fa- fa-a  -baa 示唆  -mmai/ban 譲歩 
    -di 意思  -da 否定・継起 
    -zyaan 否定意思１  -dakaa 否定・条件 
    -n 否定   
    -ddan 否定・過去   
  fa-i  -φ 命令  -φ 継起１ 
      -i 継起２ 
      -utui 付帯 
    -φ 非過去（名詞形）   
  fa-u  -φ 非過去  -ccyaan 同時 
    -tai 過去  -tuu 即時 
    -gamata 未来  -tigaa 条件 
    -na 禁止    
    -nnai 否定意思２   
 
 
2： 「読む」      
 語幹 語基 定動詞接辞  副動詞接辞  
 yum- yum-a  -baa 示唆  -mmai/ban 譲歩 
    -di 意思  -da 否定継起 
    -zyaan 否定意思１  -dakaa 否定条件 
    -n 否定   
    -ddan 否定・過去   
  yum-i  -φ 命令  -φ 継起１ 
      -i 継起２ 
      -utui 付帯 
  yum  -φ 非過去（名詞形）  -ccyaan 同時 
    -φ 非過去  -tuu 即時 
    -tai 過去  -tigaa 条件 
    -gamata 未来   
    -na 禁止    
    -nnai 否定意思２   
第 2 類動詞語基の変化表 
 
3： 「飛ぶ」      
 語幹 語基 定動詞接辞  副動詞接辞  
 tub- tub-a  -baa 示唆  -mmai/ban 譲歩 
    -di 意思  -da 否定継起 
    -zyaan 否定意思１  -dakaa 否定条件 
    -n 否定   
    -ddan 否定・過去   
  tub-i  -φ 命令  -φ 継起１ 
      -i 継起２ 
      -utui 付帯 
 ---  ---  -φ （名詞形）   
 tuu- tuu  -φ 非過去  -ccyaan 同時 
    -tai 過去  -tuu 即時 
    -gamata 未来  -tigaa 条件 
    -na 禁止   
    -nnai 否定意思２   
 
 
4： 「売る」      
 語幹 語基 定動詞接辞  副動詞接辞  
 v- v-va  -baa 示唆  -mmai/ban 譲歩 
    -di 意思  -da 否定継起 
    -zyaan 否定意思１  -dakaa 否定条件 
    -n 否定   
    -ddan 否定・過去   
  v-vi  -φ 命令  -φ 継起１ 
      -i 継起２ 
      -utui 付帯 
    -φ （名詞形）   
 u- u-u  -φ 非過去  -ccyaan 同時 
    -tai 過去  -tuu 即時 
    -gamata 未来  -tigaa 条件 
    -na 禁止    
    -nnai 否定意思２   
第 2 類動詞語基の変化表 
 
5： 「作る」      
 語幹 語基 定動詞接辞  副動詞接辞  
 f- f-ｆa  -baa 示唆  -mmai/ban 譲歩 
    -di 意思  -da 否定継起 
    -zyaan 否定意思１  -dakaa 否定条件 
    -n 否定   
    -ddan 否定・過去   
  f-ｆi  -φ 命令  -φ 継起１ 
      -i 継起２ 
      -utui 付帯 
 fu-u fu-u  -φ （名詞形）   
    -φ 非過去  -ccyaan 同時 
    -tai 過去  -tuu 即時 
    -gamata 未来  -tigaa 条件 
    -na 禁止    
    -nnai 否定意思２   
 
 
6： 「踊る」      
 語幹 語基 定動詞接辞  副動詞接辞  
 budur- budur-a  -baa 示唆  -mmai/ban 譲歩 
    -di 意思  -da 否定継起 
    -zyaan 否定意思１  -dakaa 否定条件 
    -n 否定   
    -ddan 否定・過去   
  budur-i  -φ 命令  -φ 継起１ 
      -i 継起２ 
      -utui 付帯 
 budui- budui  -φ （名詞形）  -ccyaan 同時 
    -φ 非過去  -tuu 即時 
    -tai 過去  -tigaa 条件 
    -gamata 未来    
    -na 禁止   
    -nnai 否定意思２   
 
 
第 2 類動詞語基の変化表 
 
7： 「言う」      
 語幹 語基 定動詞接辞  副動詞接辞  
 az- az-zya  -baa 示唆  -mmai/ban 譲歩 
    -di 意思  -da 否定継起 
    -zyaan 否定意思１  -dakaa 否定条件 
    -n 否定   
    -ddan 否定・過去   
    -φ 命令   
  az-zi    -φ 継起１ 
      -i 継起２ 
      -utui 付帯 
   ---  -φ （名詞形）   
 ai- ai  -φ 非過去  -ccyaan 同時 
    -tai 過去  -tuu 即時 
    -gamata 未来  -tigaa 条件 
    -na 禁止    
    -nnai 否定意思２   
 
 
8： 「立つ」      
 語幹 語基 定動詞接辞  副動詞接辞  
 tac- tac-ya  -baa 示唆  -mmai/ban 譲歩 
    -di 意思  -da 否定継起 
    -zyaan 否定意思１  -dakaa 否定条件 
    -n 否定   
    -ddan 否定・過去   
 tat-/tac- tat-i/tac-i  -φ 命令  -φ 継起１ 
      -i 継起２ 
      -utui 付帯 
 tac- tac-I  -φ （名詞形）  -ccyaan 同時 
    -φ 非過去  -tuu 即時 
    -tai 過去  -tigaa 条件 
    -gamata 未来    
    -na 禁止   
    -nnai 否定意思２   
第 2 類動詞語基の変化表 
 
9： 「漕ぐ」      
 語幹 語基 定動詞接辞  副動詞接辞  
 kug- kug-a  -baa 示唆  -mmai/ban 譲歩 
    -di 意思  -da 否定継起 
    -zyaan 否定意思１  -dakaa 否定条件 
    -n 否定   
    -ddan 否定・過去   
  kug-i  -φ 命令  -φ 継起１ 
      -i 継起２ 
      -utui 付帯 
 kuz- kuz-I  -φ （名詞形）  -ccyaan 同時 
    -φ 非過去  -tuu 即時 
    -tai 過去  -tigaa 条件 
    -gamata 未来    
    -na 禁止   
    -nnai 否定意思２   
 
 
10： 「-させる」      
 （語幹） （語基） 定動詞接辞  副動詞接辞  
  -ah  -ah-a  -baa 示唆  -mmai/ban 譲歩 
    -di 意思  -da 否定継起 
    -zyaan 否定意思１  -dakaa 否定条件 
    -n 否定   
    -ddan 否定・過去   
  -as  -as  -i 命令   
  -ah  -ah-i    -φ 継起１ 
      -i 継起２ 
      -utui 付帯 
 ---  ---  -φ （名詞形）   
  -as  -s-I  -φ 非過去  -ccyaan 同時 
    -tai 過去  -tuu 即時 
    -gamata 未来  -tigaa 条件 
    -na 禁止    
    -nnai 否定意思２   
第 2 類動詞語基の変化表 
 
11： 「歩く」      
 語幹 語基 定動詞接辞  副動詞接辞  
 kak- kak-a  -baa 示唆  -mmai/ban 譲歩 
    -di 意思  -da 否定継起 
    -zyaan 否定意思１  -dakaa 否定条件 
    -n 否定   
    -ddan 否定・過去   
  kaki-i  -φ 命令  -φ 継起１ 
      -i 継起２ 
      -utui 付帯 
 kac- kac-I  -φ 非過去（名詞形）  -ccyaan 同時 
 kaf- kaf-u  -φ 非過去  -tuu 即時 
    -tai 過去  -tigaa 条件 
    -gamata 未来    
    -na 禁止   
    -nnai 否定意思２   
 
12： 「-なさる」      
 （語幹） （語基） 定動詞接辞  副動詞接辞  
  -sama-  -sama  -baa 示唆  -mmai/ban 譲歩 
    -di 意思  -da 否定継起
    -zyaan 否定意思１  -dakaa 否定条件
    -n 否定   
    -ddan 否定・過去   
    -ti 命令   
        -φ 継起１ 
      -i 継起２ 
      -utui 付帯 
---  ---  -φ （名詞形）   
 
  -sama-i  -φ 非過去  -ccyaan 同時 
     -tai 過去  -tuu 即時 
    -gamata 未来  -tigaa 条件 
    -na 禁止    
    -nnai 否定意思２   
       
第 2 類動詞語基の変化表 
 
13： 「取る」      
 語幹 語基 定動詞接辞  副動詞接辞  
 tur- tur-a  -baa 示唆  -mmai/ban 譲歩 
    -di 意思  -da 否定継起
    -zyaan 否定意思１  -dakaa 否定条件
    -n 否定   
    -ddan 否定・過去   
 tui- tui  -φ 命令  -φ 継起１ 
      -i 継起２ 
      -utui 付帯 
    -φ 非過去（名詞形）  -ccyaan 同時 
    -φ 非過去  -tuu 即時 
    -tai 過去  -tigaa 条件 
    -gamata 未来    
    -na 禁止   
    -nnai 否定意思２   
 
 
14： 「駆ける」      
 語幹 語基 定動詞接辞  副動詞接辞  
 suv- suv-va  -baa 示唆  -mmai/ban 譲歩 
    -di 意思  -da 否定継起 
    -zyaan 否定意思１  -dakaa 否定条件 
    -n 否定   
    -ddan 否定・過去   
  suv-vi  -φ 命令  -φ 継起１ 
   ---  -φ （名詞形）   
    -φ 非過去  -i 継起２ 
    -tai 過去  -utui 付帯 
    -gamata 未来  -ccyaan 同時 
    -na 禁止  -tuu 即時 
    -nnai 否定意思２  -tigaa 条件 
第 2 類動詞語基の変化表 
15： 「する」      
 語幹 語基 定動詞接辞  副動詞接辞  
 h- h-u  -baa 示唆  -mmai/ban 譲歩 
    -di 意思  -da 否定継起 
    -zyaan 否定意思１  -dakaa 否定条件 
    -n 否定   
    -ddan 否定・過去   
 as- as-su  -φ 命令   
 h- h-i＊    -φ 継起１ 
      -i 継起２ 
      -utui 付帯 
 ---  ---  -φ （名詞形）   
 as- as-I  -φ 非過去  -ccyaan 同時 
    -tai 過去  -tuu 即時 
    -gamata 未来  -tigaa 条件 
    -na 禁止    
    -nnai 否定意思２   
 
16： 「来る」      
 語幹 語基 定動詞接辞  副動詞接辞  
 ku- ku-u  -baa 示唆  -mmai/ban 譲歩 
    -di 意思  -da 否定継起 
    -zyaan 否定意思１  -dakaa 否定条件 
    -n 否定   
    -ddan 否定・過去   
    -φ 命令   
 tt- tt-i    -φ 継起１ 
      -i 継起２ 
      -utui 付帯 
   ---  -φ （名詞形）   
 fu- fu-u  -φ 非過去  -ccyaan 同時 
 t- t  -tai 過去  -tuu 即時 
 fu- fu-u  -gamata 未来  -tigaa 条件 
    -na 禁止   
    -nnai 否定意思２  
 
                                                     
＊ hi‐i  のほかに hu‐u という形式もある。 
第 2 類動詞語基の変化表 
 
17： 形容詞接辞      
 （語幹） （語基） 定動詞接辞   副動詞接辞  
 -kar- ---  -baa 示唆 ---  -mmai/ban 譲歩 
  ---  -di 意思 ---  -da 否定継起
  ---  -zyaan 否定意思１ -kara  -dakaa 否定条件
  ---  -n 否定    
  ---  -ddan 否定・過去    
  ---  -ru 命令 ---  -φ 継起１ 
     ---  -i 継起２ 
     ---  -utui 付帯 
   ---  -φ 非過去（名詞形）    
 -kai- -kai  -φ 非過去 ---  -ccyaan 同時 
  -ka  -tai 過去 ---  -tuu 即時 
  ---  -gamata 未来 -kai  -tigaa 条件 
  ---  -na 禁止     
  ---  -nnai 否定意思２    
 
 
18： （コピュラ）       
 語幹 語基 定動詞接辞   副動詞接辞  
 ar-/yar  ---  -baa 示唆 yar-a  -mmai/ban 譲歩 
   ---  -di 意思 ar-a  -da 否定継起 
   ---  -zyaan 否定意思１ ar-a  -dakaa 否定条件 
  ar-a  -n 否定    
  ar-a  -ddan 否定・過去    
   ---  -φ 命令    
     ---  -φ 継起１ 
     ---  -i 継起２ 
     ---  -utui 付帯 
   ---  -φ （名詞形）    
  ai  -φ 非過去 ---  -ccyaan 同時 
  a  -tai 過去 ---  -tuu 即時 
   ---  -gamata 未来 ya  -tigaa 条件 
   ---  -na 禁止     
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